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تطبًقات مقصد العزض املعاصزة
"دراسة مقاصدية قانىنًة"
د .أسامة الزبابعة*

د .فًصل الشىابكة**

تاريخ وصول البحث2218/4/22 :م

أ.د .أمحد الزبابعة***
تاريخ قبول البحث2218/7/2 :م

ملخص

ييدف البحث إلى بيان أثر البصمة الوراثية ،في المحافظة عمى مقصد حفظ العرض ،من الناحيتين:

المقاصدية والقانونية ،وقد اشتمل عمى مقدمة ،وتعريف بالمشكمة ،وبيان ماىية الدراسات السابقة،
واإلضافات العممية التي أضافيا البحث ،وذكر منيجية البحث وخطتو.

وقددد جددالت الد ارسددة بمبحثددين ،حيددث اشددتمل المبحددث األول :عمددى مقصددد حفددظ العددرض ،واألحكددام

دطبلحا،
المتعمقة بو ،وانطوت تحتو ثبلثة مطالب :المطمب األول :مصطمح مقصد حفظ العرض لغةً واص ً
والمطمب الثاني :جانب الوجود ،المتعمقة بالمحافظدة عمدى مقصدد حفدظ العدرض ،والمطمدب الثالدث :جاندب

العدددم ،المتعمقددة بالمحافظددة عمددى مقصددد حفددظ العددرض ،ثددم المبحددث الثدداني :أثددر البصددمة الوراثيددة ،فددي
المحافظة عمدى مقصدد حفدظ العدرض ،وقدد اشدتمل عمدى مطمبدين :المطمدب األول :مفيدوم البصدمة الوراثيدة

أما المطمب الثاني :فيو دور البصمة الوراثيدة ،فدي المحافظدة عمدى مقصدد
لغةً و
ً
اصطبلحا ،ومشروعيتياّ ،
حفظ العرض ،ثم خاتمة بأىم النتائج والتوصيات التي توصمنا الييا.

Abstract
This research aims, to demonstrate the impact of DNA, to maintain the intent of
keeping the offspring, both: teleology and legaley, has included an introduction to the
research, and the definition of the problem, and the idea of the previous studies, and
scientific additions added by the search, and the explanation of the methodology and
plan of the research.
The study consists of two sections, the first section, the purpose of keeping the offspring,
and conditions related to it, which is three chapters: Chapter One: The term intent of
keeping the offspring, linguistically and idiomatically, and the second: positive
provisions, relating to the conservation intent of keeping the offspring, and the third
negative conditions , relating to the conservation intent of keeping the offspring, then the
second chapter: the impact of DNA, to preserve the intent of keeping the offspring, and
Hovslan: first: the concept of DNA, linguistically and idiomatically, and legitimacy, and
the second: the role of DNA in preserving the intent of keeping the offspring, then the
conclusion of the most important results and recommendations that we reached.

*

أستاذ مشارك ،كمية عجمون ،جامعة البمقال التطبيقية.

** أستاذ مساعد ،جامعة العين ،اإلمارات.
*** أستاذ ،كمية اليندسة ،جامعة البمقال التطبيقية.
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املقدمة.

أما بعد:
الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصبلة وأتم التسميم ،عمى سيدنا محمد  ،وعمى آلو وأصحابو أجمعينّ ،
في ظل التطورات الطبية المعاصرة ،وظيور االكتشافات الحديثة ،والتي كان من أبرزىا :البصمة الوراثية ،التي تكشف عن

حقيقة األنساب ،وما يتعمق بيا ،إثباتدًا أو نفيدًا ،فجال عممال الفقو اإلسبلمي ينظرون إلى تمك المسألة المستجدة من وجية
نظر مقاصد الشريعة الغرال وضوابطيا المبسوطة في القرآن الكريم ،والسنة النبوية المطيرة ،والنيج الصافي ،الذي سار

ونيف؛ لكي
عميو الخمفال الراشدون -رضوان اهلل عمييم ،-ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين ،منذ ألف وأربعمئة عام ىجري ّ
دقيق تسعد بو أفراد األمة ،وتسير عميو األجيال القادمة في طريق منير ،إلى أن يمقون اهلل ،
عي ٌ
يصدر عنيم ٌ
حكم شر ٌ
فينعمون بالسعادة ،بتطبيق الحكم الصادر ،عن عممال الممة األجبلل ،الذين وضعوا المسائل المعاصرة ،صوب أعينيم،

وفكروا فييا بعناية وتدبر ،مسترشدين بكتاب اهلل تعالى وسنة النبي -عميو الصبلة والسبلم ،-فيواكبوا ما ىو معاصر وجديد
يخدم مصمحة األمة ويعمي شأنيا ويحافظ عمى أصالتيا مما تركو السمف لمخمف من تر ٍ
اث فقيي عظيم .ومما توصل إلييا

عممال الطب في ظل اكتشاف البصمة الوراثية ،أنيم تمكنوا من خبلل التجارب العممية الدقيقة من أن البصمة الوراثية
باستطاعتيا أن تتعرف عمى نسب المولود ،ىل ىو ابن أبيو أم ال ،وقد اعتمد بعض الفقيال فيما مضى عمم ِ
القيافة بوصفو
ّ
عمماً مستقبلً في تحديد النسب من عدمو ،مستدلين بأدلة واقعية من القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،وتطبيقات الخمفال
الراشدين -رضوان اهلل عمييم ،-ولكن بعض الفقيال ،رفضوا االعتماد عمى البصمة الوراثية ،وعدىا من المسائل المعاصرة

تعرف من خبلليا عمى أنساب أفراد األمة ونسميا
التي ال تخدم أفراد األمة إذ إن ىناك العديد من الوسائل التي يمكن أن ُي ّ
وفي ظل وجود رأي فقيي مؤيد العتبار البصمة الوراثة بوصفيا دليبلً من أدلة إثبات النسب ،ورأي فقيي وقانوني معارض،

لعد البصمة الوراثية دليبلً عمى إثبات النسب ،أو نفيو ،مما دفعنا لمزيد من البحث والدراسة والموازنة والترجيح بين الفريقين،
بما يضمن أن تكون الدراسة موضوعية ،ومحققة لمقصد حفظ العرض ،بوصفو مقصداً عظيماً من مقاصد الشريعة الغرال،
حتى نتوصل لما ىو صواب ،فإن أصبنا فإن ذلك بكرم اهلل وفضمو ورحمتو ،وما عدا ذلك فيو بسببنا ،سائمين المولى 

أن يميمنا الصواب والخير بإذن اهلل تعالى.
أهنًة البحح وسبب اختًاره.

تبرز أىمية البحث من خبلل بيان مقاصد الشريعة ،والتي من ضمنيا مقصد حفظ العرض وما لو من مكانة عظيمة

في المحافظة عمى بنيان األسرة وكل ما يتوصل إليو العممال من اكتشافات طبية ،فإن مقاصد الشريعة الغرال والتي من

ضمنيا مقصد حفظ العرض يواكبيا ويسير معيا ويأخذ ما فيو نفع البشرية ،فيجمب المصالح ،ويدفع المفاسد ،ومن ضمن

تمك االكتشافات :البصمة الوراثية ،والتي أثبت األطبال وخبرال البصمات أىميتيا في معرفة نسب الولد ألبيو أو نفيو وغيرىا
في مجاالت أخرى ،مما جعميا تشكل نفعدًا عظيمدًا ،وتعد وسيمة من وسائل المحافظة عمى مقصد حفظ العرض.
مشكلة الدراسة.

في ظل االتيامات الباطمة ،التي بات أعدال الشريعة يطمقونيا :بأن الشريعة منيج قديم ال يواكب كل ما ىو جديد

ومعاصر ،وقاصرة عن معالجة القضايا الطبية المعاصرة ،غافمين عمى أن من أولويات مقاصد الشريعة إظيار التوافق بين
الدليل الشرعي والدليل العقمي بين أصول الشريعة وفروعيا ،وتطبيقيا عمى المسألة المستجدة المعاصرة ،بما يتوافق مع ضوابط
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الشريعة ومقاصدىا ،و من بينيا مسألة البصمة الوراثية.
الدراسات السابقة.

ث ىذا الموضوع
بعد االطبلع عمى أىم الدراسات التي كتبت حول موضوع البصمة الوراثة ،وجدنا العديد منياَ ،ب َح َ
المعاصر ،غير أننا لم نجد دراسة مستقمة( ،في حدود ما اطمعنا عميو) تجمع بين أثر البصمة الوراثية بوصفيا منتجاً طبياً

معاص اًر ،ومقصد حفظ العرض ،بوصفو ركناً من أركان الكميات الخمسة من وجية نظر مقاصدية وقانونية ،فجالت
دراستنا ىذه منفردة بذلك؛ لتجمع بين األصالة والمعاصرة.

ومن أبرز الدراسات التي تناولت موضوع البصمة الوراثية بشكل منفرد أو بالتطرق إليو من الناحية الفقيية عمى
سبيل المثال ال الحصر:
ٔ -البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منيا ،أ.د .وىبة مصطفى الزحيمي ،بحث منشور في أعمال وبحوث الدورة السادسة
عشرة ،لممجمع الفقيي اإلسبلمي ،في مكة المكرمة/السعودية ،والتي عقدت في الفترة ما بين ٕٔ– ٕٙشوال ٕٕٗٔىد/
٘–ٓٔ يناير ٕٕٓٓم ،المجمد الثالث ،صٔٔ–.ٖٙ

ٕ -أثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير الشرعي (دراسة فقيية اجتماعية ،أخبلقية) ،د .نذير حمادو ،بحث منشور

في مجمة جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسبلمية ،دورية أكاديمية متخصصة محكمة ،تعنى بالدراسات اإلسبلمية
واإلنسانية ،العدد  ،ٕٙصٔٔ–ٗٗ ،رمضان ٕٕٗٔىد /سبتمبر ٕٓٓٛم.

ٖ -البصمة الوراثية من منظور الفقو اإلسبلمي ،أ.د .عمي محيي الدين القرة داغي ،بحث منشور ،ضمن أعمال وبحوث

الدورة السادسة عشرة ،لممجمع الفقيي اإلسبلمي في مكة المكرمة ،المجمد الثالث ،ص ،ٛٓ–ٖٜوالتي عقدت في الفترة
ما بين ٕٔ– ٕٙشوال ٕٕٗٔىد ٔٓ–٘/يناير ٕٕٓٓم ،المجمع الفقيي اإلسبلمي ،مكة المكرمة  -السعودية.

ٗ -البصمة الوراثية ،ومدى مشروعيتيا واستخداميا في النسب والجناية ،د .عمر محمد السبيل ،بحث منشور ،ضمن
أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة ،لممجمع الفقيي اإلسبلمي في مكة المكرمة التي عقدت في الفترة ما بين ٕٔ–ٕٙ
شوال ٕٕٗٔىد ٔٓ–٘/يناير ٕٕٓٓم ،المجمع الفقيي اإلسبلمي في مكة المكرمة  -السعودية.

٘ -حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية (دراسة فقيية مقارنة) ،د .جابر الحجاحجة ود .أسامة الربابعة ،بحث منشور

في مجمة العموم الشرعية ،المجمد السابع ،العدد األول ،صٖ ،ٕٗٚ–ٖٛمحرم ٖ٘ٗٔىد /نوفمبر ٖٕٔٓم ،مجمة عممية
محكمة تصدرىا جامعة القصيم  -السعودية.

اجلديد يف هذا البحح.

بالرغم من أىمية الدراسات السابقة وعظيم قدرىا وقدر من كتبيا من العممال األجبلل ،إال أنيا لم تعالج أثر البصمة

الوراثية من ناحية مقاصدية وقانونية بحتة.

من خبلل اطبلعنا عمى أىم الدراسات التي عالجت موضوع البصمة الوراثية بوصفيا مسأل ًة من المسائل المعاصرة

والتي أثبت األطبال فائدتيا المرجوة في العديد من االختصاصات ،وكان من بينيا مسألة إثبات النسب أو نفيو من خبلل
البصمة الوراثية ،والتي أثبت األطبال أن نسبة الخطأ فييا تكاد تكون معدومة ،إذا لم يتدخل العنصر البشري في التبلعب
اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1441 ،)4ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيا ،مما جعل مجمع الفقو اإلسبلمي يأخذ بيا ضمن الشروط والضوابط التي تتفق ومقاصد الشريعة ،عمى حين أن الفقيال
القدمال أخذوا بوسيمة ِ
القيافة بوصفيا وسيمةً بدائيةً قديمةً ،فكان األَولى األخ َذ بوسيمة البصمة الوراثية ،بوصفيا وسيمةً متطورةً
جدا ،عمى حين أن المحاكم الشرعية والنظامية في الببلد العربية واإلسبلمية لم تطور قوانينيا لؤلخذ بيا ،فكان ىذا البحث
ً
ٍ
معان عديدة ،أىميا :الربط بين أصول الشريعة وفروعيا ،وكذلك التأكيد عمى صبلحية الشريعة
إضافة جديدة تؤكد عمى

لكل زمان ومكان ،وأنيا تواكب كل ما ىو جديد ومعاصر ،شريطة دراستو وفق مقاصد الشريعة وضوابطيا ،وتثبت ىذه

الدراسة كذلك ،أىمية البصمة الوراثية في المحافظة عمى مقصد حفظ العرض ،وتضاف إلى ما سبقيا من الدراسات
السابقة ،واستيعابيا لما لم يذكر في تمك الدراسات من الناحيتين :المقاصدية والقانونية.
مههج البحح وخطته.

لقد اتبعنا في ىذا البحث المنيج االستقرائي ،الذي يقوم باستقرال أىم ما كتب حول موضوعات البحث ،ثم تحميل

تمك اآلرال وربطيا بالمسألة المعاصرة ،وعزو اآليات القرآنية إلى سورىا ،وتخريج األحاديث الشريفة من مصادرىا

األصمية ،وخصوصدًا صحيحي البخاري ومسمم ،والحكم كذلك عمى صحة الحديث ،واالعتماد عمى كتب أصول الفقو
القديمة ،والمعتمدة عند كل مذىب ،واالستعانة بكتابات الفقيال المعاصرين الذين تحدثوا عن ىذه المسألة ،وقد جالت
خطة البحث عمى النحو اآلتي:
المبحث األول :مقصد حفظ العرض واألحكام المتعمقة بو ،وقد اشتمل عمى المطالب اآلتي:
اصطبلحا.
المطمب األول :مصطمح مقصد حفظ العرض ،لغةً و
ً

المطمب الثاني :جانب الوجود ،المتعمق بالمحافظة عمى مقصد حفظ العرض.

المطمب الثالث :جانب العدم ،المتعمق بالمحافظة عمى مقصد حفظ العرض.

المبحث الثاني :أثر البصمة الوراثية في المحافظة عمى مقصد حفظ العرض ،وقد اشتمل عمى المطمبين اآلتيين:
اصطبلحا ،ومشروعيتيا.
المطمب األول :مفيوم البصمة الوراثية :لغةً و
ً
المطمب الثاني :أثر البصمة الوراثية في المحافظة عمى مقصد حفظ العرض.

ثم خاتمة بأىم النتائج والتوصيات التي توصمنا إلييا.

سددائمين المددولى  أن يجعددل عممنددا ىددذا خالصددًا لوجيددو الك دريم ،وينفددع بددو جميددع طددبلب العمددم ،وأن يغفددر لنددا مددا
أخطأنا بو.
املبحح األول:

مقصد حفظ العزض.
لقد بنى الباري  ىذه الحياة الدنيا عمى خمسة مقاصد :مقصد حفظ الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ العرض أو العرض،
أحكاما ومتممات لتمك المقاصد من القرآن الكريم والسنة النبوية .ومن بين تمك
وحفظ العقل ،وحفظ المال .واستنبط العممال
ً
التعرف عمى أصل ىذا المقصد ،ال بد لنا من تعريد د دف
المقاص دد :مقصد حفظ العرض ،الذي ىو موضوع بحثنا ،وقبل ّ
المصطمحات المتعمقة بو ،وقد قسمنا ىذا المبحث ،إلى المطالب اآلتية:
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اصطبلحا.
المطمب األول :مصطمح مقصد حفظ العرض :لغةً و
ً

المطمب الثاني :جانب الوجود ،المتعمق بالمحافظة عمى مقصد حفظ العرض.
المطمب الثالث :جانب العدم ،المتعمق بالمحافظة عمى مقصد حفظ العرض.
ة واصطالحًا.
املطلب األول :مصطلح مقصد حفظ العزض :لغ ً
أوًًل :المقصد لغ ًة.

تنوعت تعريفات عممال المغة حولو ،إال أنيم في نياية المطاف يمتقون عمى معنى واحد.

قال الزبيدي" :وفي سر الصناعة البن جني :أصل "ق ص د" ،ومواقعيا في كبلم العرب :االعتزام والتوجو ،والنيود
ص في بعض المواضع ،بقصد
والنيوض نحو الشيل ،عمى اعتدال كان ذلك ،أو جور ،ىذا أصمو في الحقيقة ،وان كان ُي َخ ُّ
االستقامة دون الميل"(ٔ) .وقد ذكر ابن منظور في موضع آخر بمعنى" :العدل والوسط بين الطرفين ،وىو ما بين اإلفراط
ِ
ظ ِال ٌم ِل َن ْف ِس ِو
طفَ ْي َنا ِم ْن ِع َب ِاد َنا فَ ِم ْن ُي ْم َ
اص َ
اب الَِّذ َ
والتفريط ،والواقع بين العدل والجور ،ومنو قولو تعالى :ثَُّم أ َْوَرثَْنا ا ْلكتَ َ
ين ْ
ق ِبا ْل َخ ْير ِ
ِ
ات ِبِإذ ِ
ير[فاطر ]ٖٕ :بين الظالم والسابق ،وقولو تعالى:
ْن المَّ ِو َذلِ َك ُى َو ا ْلفَ ْ
سا ِب ٌ
َو ِم ْن ُي ْم ُم ْقتَص ٌد َو ِم ْن ُي ْم َ
ض ُل ا ْل َك ِب ُ
َ
ض ِم ْن صوِت َك إِ َّن أَن َكر األ ِ
واق ِ
ت ا ْل َح ِم ِ
ير :ٜٔ[لقمان] أي" امش مشية مستوية"(ٕ).
ْص ْد ِفي َم ْ
ض ْ
ص ْو ُ
ش ِي َك َوا ْغ ُ
ْ
َْ
َص َوات لَ َ
َ
َ
اصطالحا.
ثانيـاً :مصطمح المقصد
ً

"أما
وجدنا العديد من التعريفات غير المباشرة لمصطمح المقصد ،فقد ذكر اإلمام الغزالي ،عند تعريفو لممصمحة فقالّ :

المصمحة ،فيي في األصل :عبارة عن جمب منفعة أو دفع مضرة ،ولسنا نعني بو ذلك ،فإن جمب المنفعة ودفع المضرة
لكنا نعني بالمصمحة :المحافظة عمى مقصود الشرع ،ومقصود الشرع
مقاصد الخمق وصبلح الخمق في تحصيل مقاصدىمّ ،
من الخمق خمسة :وىو أن يحفظ عمييم دينيم ،ونفسيم ،وعقميم ،ونسميم ،وماليم .فكل ما يتضمن حفظ ىذه األصول،
يفوت ىذه األصول فيو مفسدة ،ودفعيا مصمحة"(ٖ).
فيو مصمحة ،وكل ما ّ
وعرف العز بن عبد السبلم المقاصد بقولو" :من تتبع مقاصد الشرع ،في جمب المصالح ودرل المفاسد حصل لو
ّ

من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن المصمحة ال يجوز إىماليا ،وأن ىذه المفسدة ال يجوز قربانيا ،وان لم يكن فييا
إجماع وال نص وال قياس خاص"(ٗ).

وعرفيا الشاطبي بقولو" :تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدىا في الخمق ،وىذه المقاصد ال تعدو ثبلثة أقسام:
ّ
(٘)
تحسينية" .
حاجية ،والثالث :أن تكون
أحدىا :أن تكون ضرورّية ،والثاني :أن تكون
ّ
ّ
ّأمددا بالنسددبة لتعريفددات العممددال المتددأخرين ،فقددد وجدددنا العديددد منيددا لمصددطمح المقاصددد ،فقددد وجدددنا اإلمددام الطدداىر بددن عاشددور

يعرفيا بقولو" :المعاني والحكم الممحوظة لمشارع في جميدع أحدوال التشدريع أو معظميدا ،بحيدث ال تخدتص مبلحظتيدا بدالكون فدي ندوع
ّ

خاص من أحكام الشريعة ،فيدخل في ىذا أوصاف الشريعة وغايتيا العامدة والمعداني التدي ال يخمدو التشدريع عدن مبلحظتيدا ،ويددخل
()ٙ
فدي ىدذا أيضدًا :مع ٍ
عرفيددا
دان مددن الحكدم ليسدت ممحوظدة فدي سددائر أندواع األحكدام ،ولكنيدا ممحوظدة فددي أندواع كثيدرة منيدا"  .وكدذلك ّ

عددبلل الفاسددي بقولددو" :المدراد بمقاصددد الشدريعة :الغايددة منيددا ،واألسدرار التددي وضددعيا الشددارع عنددد كددل حكددم مددن أحكاميددا"( .)ٚوكددذلك
عرفيا الدكتور أحمد الريسوني بقولو" :ىي الغايات التي وضعت الشريعة؛ ألجل تحقيقيا لمصمحة العباد"(.)ٛ
ّ
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تطبًقات مقصد العزض املعاصزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من خبلل التعريفات السابقة المغوية والشرعية ،يتبين لنا ارتباط المعنى المغوي بالمعنى الشرعي؛ إذ إن التعريفات المغوية
كافة تدور حول معنى واحد ىو :تحقيق اليدف المنشود ،وكذلك التعريفات الشرعية لمصطمح المقاصد تدور حول معنى واحد
ميم ىو :أن تمك المقاصد جالت بيدف تشكيل نظام أمان يكفل لئلنسان حياة سعيدة عمى وجو األرض؛ مما يؤدي لتحقيق
المصالح ودرل المفاسد ،فتنعم البشرية كميا بيا.
املطلب الجانٌ :جانب الىجىد ،املتعلق باحملافظة على مقصد حفظ العزض.

أحكاما تدعو إلى بنال الحياة وفق قانون منضبط ،ىذا القانون يبني نظام الحياة الزوجية من خبلل
وضع الشارع
ً
الترغيب بالزواج والدعوة لبنال أسرة مسممة واعدة ،فقد جالت آيات الذكر الحكيم والسنة النبوية الطاىرة تؤكد عمى

المحافظة عمى مقصد حفظ العرض بوصفو أنموذجاً إسبلمياً إلحيال البشرية وتنميتيا.
ِ
ِ
ِ
س ُك ُنوا إِلَ ْي َيا َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم
آي ِات ِو أ ْ
َن َخمَ َ
ومن ىذه اآليات الكريمة قولو تعالىَ  :و ِم ْن َ
ق لَ ُك ْم م ْن أَنفُس ُك ْم أ َْزَواجاً لتَ ْ
موَّدةً ور ْحم ًة إِ َّن ِفي َذلِ َك آلي ٍ
ون :ٕٔ[الروم] وقد ذكر اإلمام محمد الطاىر بن عاشور –رحمو اهلل– في
ات لِقَ ْوٍم َيتَفَ َّكُر َ
َ
ََ َ َ َ

تفسير ىذه اآلية بقولو" :ىذه اآلية الثانية فييا عظة وتذكير بنظام الناس العام ،وىو نظام االزدواج وكينونة العائمة وأساس

تكز في الجبمّة ال يشذ عنو إال ُّ
الشذاذ .وىي آية تنطوي عمى آيات عدة منيا :أن
التناسل ،وىو نظام عجيب جعمو اهلل مر ًا
جعل لئلنسان ناموس التناسل ،وأن جعل تناسمو بالتزاوج ،ولم يجعمو كتناسل النبات من نفسو ،وأن جعل أزواج اإلنسان من

صنفو ،ولم يجعميا من صنف آخر؛ ألن التآنس ال يحصل بصنف مخالف ،وأن جعل في ذلك التزاوج أنسدًا بين الزوجين،
ولم يجعمو تزاوجدًا عنيفدًا أو ميمكدًا ،كتزاوج الضفادع ،وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة ،فالزوجان يكونان من قبل

التزاوج متجاىمين ،فيصبحان بعده متراحمين كرحمة األبوة واألمومة ،وألجل ما ينطوي عميو ىذا الدليل ،ويتبعو من النعم

والدالئل ،جعمت ىذه اآلية ،آيات عدة ،في قولو" :إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون" ،وىذه اآلية ،كائنة في خمق جوىر
الذاتيات النسبية
الصنفين من اإلنسان :صنف الذكر ،وصنف األنثى ،وايداع نظام اإلقبال بينيما في جبمتيما .وذلك من
ّ
بين الصنفين ،وقد أدمج في االعتبار بيذه اآلية امتنان بنعمة أشار إلييا قولو" :لكم" أي" :ألجل نفعكم"(.)ٜ

ش اًر فَجعمَ ُو َنسباً و ِ
ِ
كذلك قولو تعالى :و ُىو الَِّذي َخمَ َ ِ
ان َرُّب َك قَِدي ارً[الفرقان ،]٘ٗ :وكذلك قولو
ص ْي ارً َوَك َ
َ َ
ق م ْن ا ْل َماء َب َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ِ
اب لَ ُك ْم م َن ِّ
ساء َمثَْنى َوثُ َ
اع فَإ ْن خ ْفتُ ْم أًَل تَ ْعدلُوا فَ َواح َدةً
الث َوُرَب َ
امى فَانك ُحوا َما طَ َ
الن َ
تعالىَ  :وِا ْن خ ْفتُ ْم أًَل تُ ْقسطُوا في ا ْل َيتَ َ
أ َْو َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم َذلِ َك أ َْد َنى أًَلَّ تَ ُعولُوا :ٖ[النسال].
وقد ذكر اإلمام الشوكاني في تفسير ىذه اآلية بقولو" :واألصل :انكحوا ما طاب لكم من النسال اثنتين اثنتين ،وثبلثدًا
ثبلثًا ،وأربعدًا أربعدًا ،وقد استدل باآلية ،عمى تحريم ما زاد عمى األربع وبينوا ذلك بأنو خطاب لجميع األمة ،وأن كل ناكح لو
أن يختار ما أراد من ىذا العدد ،كما يقول لمجماعة :اقتسموا ىذا المال ،وىو ألف درىم ،أو ىذا المال الذي في البدرة،

أما لو كان
درىمين درىمين ،وثبلثة ثبلثة ،وأربعة أربعة .وىذا ُمسمّم ،إذا كان المقسوم قد ذكرت جممتو ،أو عين مكانوّ ،
مطمقدًا ،كما يقال :اقتسموا الدراىم ،ويراد بو ما كسبوه فميس المعنى ىكذا .واآلية من الباب اآلخر ،ال من الباب األول عمى

كثيرا :اقتسموه مثنى وثبلث ورباع ،فقسموا بعضو بينيم درىمين درىمين ،وبعضو
أن من قال :القوم يقتسمون ً
ماال معيندًا ً
ثبلثة ثبلثة ،وبعضو أربعة أربعة ،كان ىذا ىو المعنى العربي ،ومعموم أنو إذا قال القائل :جالني القوم مثنى ،وىم مائة
ألف ،كان المعنى :أنيم جالوه اثنين اثنين ،وىكذا في جال القوم ثبلث ورباع ،والخطاب لمجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد،
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ْع ُدوا َل ُي ْم ُك َّل
ين َح ْي ُ
ش ُيُر ا ْل ُحُرُم َفاقْتُمُوا ا ْل ُم ْ
انس َم َخ األَ ْ
صُر ُ
وى ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َج ْدتُ ُم ُ
وى ْم َو ْ
ش ِرِك َ
وى ْم َواق ُ
اح ُ
كما في قولو تعالىَ  :فِإ َذا َ
ِ
َّ
م ْر َ ٍ ِ
الصالةَ َوآتَ ْوا َّ
يم :٘[التوبة] أقيموا الصبلة ،وآتوا الزكاة،
اموا َّ
الزَكاةَ َف َخمُّوا َ
سِبيمَ ُي ْم إِ َّن الم َو َغفُ ٌ
صد َفإ ْن تَ ُابوا َوأَقَ ُ
َ
ور َرح ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِّ
اع َفِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أًَلَّ تَ ْعِدلُوا
ب
ر
و
الث
ث
و
ى
ن
ث
م
اء
س
الن
ن
م
م
ك
ل
اب
ط
ا
م
ا
و
ح
انك
ف
ى
ام
ت
ي
ل
ا
ي
ف
ا
و
ط
س
ق
ت
ًل
َ
أ
م
ت
ف
خ
ن

فقولو:
،
ونحوىا
ا
و
ُْ ُ
ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ُ َ َ
َِ ْ ْ ُْ
َفو ِ
اح َدةً أ َْو َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم َذلِ َك أ َْد َنى أًَلَّ تَ ُعولُوا :ٖ[التوبة] ،معناه :لينكح كل فرد منكم ما طاب لو من النسال اثنتين اثنتين،
َ
وثبلثدًا ثبلثًا ،وأربعدًا أربعدًا ،ىذا ما تقتضيو لغة العرب ،فاآلية تدل عمى خبلف ما استدلوا بيا عميو ،ويؤيد ىذا قولو تعالى في
آخر اآلية" :فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة " فإنو وان كان خطابدًا لمجميع ،فيو بمنزلة الخطاب لكل فرد"(ٓٔ).
اهلل قَا َل :قَا َل لَنا رسو ُل ِ
وقد حثت السنة النبوية عمى الزواج ،عن عْبِد ِ
اهلل َ« :يا م ْع َشر َّ
الشَب ِ
اع ِمْن ُك ُم
استَ َ
ط َ
َ
ابَ ،م ِن ْ
َ َُ
َ َ
(ٔٔ)
ِ
ِ
َغ ُّ ِ
ِ ِ
ال» .
الةَ َفْمَيتََزَّو ْج ،فَِإَّنوُ أ َ
ص ِرَ ،وأ ْ
َّوِم ،فَِإَّنوُ لَوُ ِو َج ٌ
َح َ
ض لْمَب َ
اْلَب َ
ص ُن لْمفَ ْرِجَ ،و َم ْن لَ ْم َي ْستَط ْع فَ َعمَْيو بالص ْ
وعن معقل بن يسار قال :جال رجل إلى النبي  ،فقال :إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ،وانيا ال تمد ،أفأتزوجيا،

قال« :ال» ثم أتاه الثانية فنياه ،ثم أتاه الثالثة ،فقال« :تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم»(ٕٔ).

وعن عائشة قالت :قال رسول اهلل « :النكاح من سنتي ،فمن لم يعمل بسنتي فميس مني ،وتزوجوا ،فإني مكاثر بكم

األمم ،ومن كان ذا طول فمينكح ،ومن لم يجد فعميو بالصيام ،فإن الصوم لو وجال»(ٖٔ).

عن أبي أيوب قال :قال رسول اهلل " :أربع من سنن المرسمين :الحيال ،والتعطر ،والسواك ،والنكاح "(ٗٔ).

وعن أبي ىريرة قال :قال رسول اهلل " :ثبلثة كميم حق عمى اهلل عونو :الغازي في سبيل اهلل ،والمكاتب الذي يريد

األدال ،والناكح الذي يريد التعفف"(٘ٔ).

وأضاف الدكتور أحمد الجمل" :العرض من أىم مقومات المجتمع الصالح واألمة الصالحة ،فمئلنسان ميزة خاصة عن

سائر الحيوانات في العرض ،وىو صبلت القربى التي تسمى في الشريعة باألرحام ،فاألبوة والبنوة ،واألخوة ،واألمومة،
والعمومة ،ىذه الصبلت التي تقوم بين أبنال األسرة الصغيرة ،والعائمة الكبيرة ،ثم القبيمة ،ثم الشعب ،ىي التي يتوقف عمييا
نسبل إنسانيدًا يقوم عمى أساس الشيوعية الجنسية ،حيث
وجود أمة صالحة :يترابط أفرادىا .ويظير ىذا واضحدًا فيما لو تصورنا ً
خاال .وحفظ العرض ال يقصد بو مجرد حفظ النطفة في الرحم .وانما
عمدًا ،وال ً
ينشأ الطفل ال يعرف أبدًا بعينو ،وال أخدًا ،وال ّ
يجب أن يتوسع فيو ،ليشمل كل المعاني األصيمة الكامنة ورال وجود األسرة بوصفو وحدةً أساسيةً لموجود البشري عمى ىذه
األرض ،وىي أساس عمارتو ليذا الكون .ولذلك فالعرض الذي نعنيو ىنا ىو العرض الذي شرع اهلل لو من التشريعات ،ما
وحرم السفاح والزنى ،وجعل لمزواج شروطدًا ،ال تصح إال بو"(.)ٔٙ
ًا
نقيدًا نظيفدًا
طاىر ؛ ولذلك شرع الزواجَّ ،
يجعمو ّ
املطلب الجالح :جانب العدم ،املتعلق باحملافظة على مقصد حفظ العزض.

بعد االطبلع عمى جانب الوجود المتعمق بالمحافظة عمى مقصد حفظ العرض ،والمتمثمة بحث الشباب عمى الزواج،

واالبتعاد عن الوقوع في الزن وما يقرب إليو ،والدعوة إلى اإلعبلل من شأن الرابطة الزوجية ،جالت جانب العدم المتعمقة
بالمحافظة عمى مقصد حفظ العرض ،والتي تؤكد عمى عظم األعراض واألنساب ،وتضع العقوبات الزاجرة لكل من تسول لو

نفسو االعتدال عمى تمك األعراض ،كعقوبة الزنا ،وعقوبة القذف ،وغيرىا ،فقد قال اهلل تعالى في منع االعتدال عمى مقصد
ون َّ
ون
س الَِّتي َحَّرَم المَّ ُو إًِلَّ ِبا ْل َح ِّ
ون َم َع المَّ ِو إِلَياً َ
ق َوًل َيْزُن َ
آخَر َوًل َي ْقتُمُ َ
ين ًل َي ْد ُع َ
حفظ العرض ومعاقبة المعتديَ  :والَِّذ َ
الن ْف َ
ان فَ ِ
ق أَثَاماً :ٙٛ[الفرقان] .وكذلك قولو تعالىَ  :وًل تَ ْقَرُبوا ِّ
سِبيالً :ٖٕ[االسرال]،
اح َ
َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْم َ
الزَنى إَِّن ُو َك َ
اء َ
س َ
ش ًة َو َ
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تطبًقات مقصد العزض املعاصزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجِم ُدوا ُك َّل و ِ
الزِان َي ُة َو َّ
وكذلك قولو -سبحانوَّ  :-
احٍد ِم ْن ُي َما ِم َائ َة َج ْم َد ٍة َوًل تَأْ ُخ ْذ ُك ْم
الزِاني َف ْ
َ
ون ِبالمَّ ِو وا ْليوِم ِ
ين :ٕ[النور] وقد ذكر ابن
ش َي ْد َع َذ َاب ُي َما َ
اآلخ ِر َوْل َي ْ
ط ِائفَ ٌة ِم ْن ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
تُ ْؤ ِم ُن َ
َ َْ

ِب ِي َما َأْرفَ ٌة ِفي ِد ِ
ين المَّ ِو إِ ْن ُكنتُ ْم
حبان في تفسير ىذه اآلية ،فقال:

"ىذا حكم جميع الزناة والزواني ،أم حكم بعضيم؟ قمت :بل ىو حكم من ليس بمحصن منيم ،فإن المحصن :حكمو الرجم،

فإن قمت :المفظ يقتضي تعميق الحكم بجميع الزناة والزواني؛ ألن قولو :الزانية والزاني ،عام في الجميع ،يتناول المحصن وغير
المحصن ،قمت :الزانية والزاني يدالن عمى الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة داللة مطمقة ،والجنسية قائمة في الكل
والبعض جميعدًا ،فأييما قصد المتكمم ،فبل عميو كما يفعل باالسم المشترك ،وقال الزمخشري :والمعنى :أن الواجب عمى
المؤمنين أن يتصمبوا في دين اهلل ويستعمموا الجد والمتانة فيو ،وال تأخذىم المين واليوادة في استبقال حدوده"(.)ٔٚ

ين
حرم اهلل  قذف المحصنة بغير حق؛ ألن فيو اعتدال عمى مقصد حفظ العرض ،فقال تعالىَ  :والَِّذ َ
وكذلك ّ
ادةً أَبداً وأُولَِئ َك ُىم ا ْلفَ ِ
ون ا ْلم ْحص َن ِ
ون *
ين َج ْم َدةً َوًل تَ ْق َبمُوا لَ ُي ْم َ
ات ثَُّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأ َْرَب َع ِة ُ
اجمِ ُد ُ
اسقُ َ
وى ْم ثَ َم ِان َ
اء فَ ْ
ش َي َ َ َ ْ
ش َي َد َ
َي ْرُم َ ُ َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
يم :٘-ٗ[النور] وقد ذكر اإلمام القرطبي في تفسير ىذه اآلية ،فقال:
إًِلَّ الَِّذ َ
ين تَ ُابوا م ْن َب ْعد َذل َك َوأ ْ
َصمَ ُحوا فَِإ َّن الم َو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

"ذكر اهلل تعالى في اآلية النسال من حيث ىن أىم ورميين بالفاحشة أشنع وأنكى لمنفوس .وقذف الرجال داخل في حكم اآلية
شحمو وغضاريفو ،ونحو ذلك بالمعنى
نصو عمى تحريم لحم الخنزير ،ودخل
بالمعنى ،واجماع األمة عمى ذلك ،وىذا نحو ّ
ُ
وباإلجماع .وحكى الزىراوي أن المعنى :واألنفس المحصنات فيي بمفظيا ،تعم الرجال والنسال ،ويدل عمى ذلك قولو:
َن تَْبتَ ُغوا ِبأَمو ِال ُكم م ْح ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
وا ْلم ْحص َن ُ ِ
ين َغ ْيَر
اء َذِل ُك ْم أ ْ
ص ِن َ
ساء إًِلَّ َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم كتَ َ
اب المَّو َعمَ ْي ُك ْم َوأُح َّل لَ ُك ْم َما َوَر َ
ات م ْن ِّ َ
َ ُ َ
َْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مس ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يضة إ َّن الم َو
استَ ْمتَ ْعتُ ْم بو م ْن ُي َّن فَآتُ ُ
اف ِح َ
اض ْيتُ ْم بو م ْن َب ْعد ا ْلفَر َ
يما تََر َ
ورُى َّن فَر َ
يض ًة َوًل ُج َن َ
وى َّن أ ُ
ين فَ َما ْ
ُ َ
ُج َ
اح َعمَ ْي ُك ْم ف َ
ِ
ِ
ان َعميماً َحكيماً :ٕٗ[النسال].
َك َ
ثم أكد الشارع الحكيم عمى حماية حقوق الزوجين بصفة خاصة بالنسبة لمقذف ،فقد جالت اآليات الكريمة السابقة

تتحدث عن القذف بشكل عام ،إلى أن جال القذف بصفة خاصة يتعمق بالرجل وزوجتو؛ تحقيقدًا لمقصد المحافظة عمى
اد ٍ
ش َي َد َّ
ات ِبالمَّ ِو إَِّن ُو
َحِد ِى ْم أَْرَبعُ َ
س ُي ْم فَ َ
ش َي َ
ش َي َ
ين َيْرُم َ
العرض ،فقال اهلل تعالىَ  :والَِّذ َ
ادةُ أ َ
ون أَْزَو َ
اء إًِل أَنفُ ُ
اج ُي ْم َولَ ْم َي ُك ْن لَ ُي ْم ُ ُ
اد ٍ
ِ
ات ِبالمَّ ِو إَِّن ُو
س ُة أ َّ
لَ ِم ْن َّ
َن تَ ْ
ش َي َد أَْرَب َع َ
اب أ ْ
ش َي َ
ان ِم ْن ا ْل َك ِاذِب َ
َن لَ ْع َن َة المَّ ِو َعمَ ْي ِو إِ ْن َك َ
الص ِاد ِق َ
ين * َوَي ْدَأرُ َع ْن َيا ا ْل َع َذ َ
ين * َوا ْل َخام َ
ِ
اب
ض ُل المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َوَر ْح َمتُ ُو َوأ َّ
س َة أ َّ
ان ِم ْن َّ
ين * َولَ ْوًل فَ ْ
الص ِاد ِق َ
ض َب المَّ ِو َعمَ ْي َيا إِ ْن َك َ
لَ ِم ْن ا ْل َك ِاذِب َ
َن َغ َ
َن المَّ َو تََّو ٌ
ين * َوا ْل َخام َ
ِ
يم :ٔٓ-ٙ[النور] ،وقد ذكر اإلمام الطاىر بن عاشور في تفسير ىذه اآلية ،بقولو" :ىذا تخصيص لمعموميين ،الذين في
َحك ٌ
قولو :والذين يرمون المحصنات ،فإن من المحصنات من ىن أزواج لمن يرميين ،فخص ىؤالل الذين يرمون أزواجيم ،من

حكم قولو :والذين يرمون المحصنات  ،...إذ َع َذَر األزواج خاصة في إقداميم عمى القول في أزواجيم بالزنا إذا لم يستطيعوا إثباتو
بأربعة شيدال.

ووجو عذرىم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة عمى أزواجيم ،وعدم احتمال رؤية الزنا بين ،فدفع عنيم
حد القذف ،بما شرع ليم من المبلعنة.
وفي ىذا الحكم قبول لقول الزوج في امرأتو في الجممة إذا كان متثبتدًا ،حتى إن المرأة بعد أيمان زوجيا ،تكمف بدفع
ذلك بأيمانيا ،واال قبل قولو فييا مع أيمانو ،فكان بمنزلة شيادة أربعة ،فكان موجبدًا حدثيا إذا لم تدفع ذلك بأيمانيا.

وعمة ذلك :ىو أن في نفوس األزواج وازعدًا َي َزُعيم عن أن يرموا نسالىم بالفاحشة كذبدًا ،وىو وازع التعيير من ذلك،
ووازع المحبة في األزواج غالبدًا ،ولذلك سمى اهلل ادعال الزوج عمييا باسم الشيادة بظاىرة االستثنال في قولو" :ولم يكن ليم
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شيدال إال أنفسيم" .وفي نفوسيم من الغيرة عميين ما ال يحتمل معو السكوت عمى ذلك ،وكانوا في الجاىمية يقتمون عمى ذلك،
جبل مع امرأتي لضربتو بالسيف غير
ص ّدقدًا فيما يدعيو عمى امرأتو .وقد قال سعد بن عبادة :لو وجدت ر ً
وكان الرجل ُم َ
مصفح .ولكن الغيرة قد تكون مفرطة ،وقد يذكييا في النفوس ،تنافس الرجال في أن يشتيروا بيا ،فمنع اإلسبلم ذلك .ولم
يقرر جعل أرواح الزوجات تحت تصرف مختمف نفسيات أزواجين.
ولما تقرر حد القذف ،اشتد األمر عمى األزواج الذين يعثرون عمى ريبة في أزواجيم .ونزلت قضية عويمر العجبلني مع
زوجو خولة بنت عاصم ،ويقال :بنت قيس ،وكبلىما من بني عم عاصم بن عدي من األنصار .روى مالك في الموطأ ،عن
ٍ
جبل وجد مع امرأتو
سيل بن سعد ،أو
عويمر العجبلني ،جال إلى عاصم بن عدي األنصاري ،فقال لو :يا عاصم :أرأيت ر ً

جبل ،أيقتمو فتقتمونو ،أم كيف يفعل؟ سل لي ،يا عاصم رسول اهلل  عن ذلك .فسأل عاصم رسول اهلل  عن ذلك ،فكره
ر ً
رسول اهلل  ىذه المسائل وعابيا ،حتى كبر عمى عاصم ،ما سمع من رسول اهلل .فمما رجع عاصم إلى أىمو ،جاله

عويمر فقال :يا عاصم ،ماذا قال لك رسول اهلل ؟ فقال عاصم لعويمر :لم تأتني بخير ،قد كره رسول اهلل  المسألة التي
سألتو عنيا .فقال عويمر :واهلل ال أنتيي حتى أسألو عنيا .فقام عويمر حتى أتى رسول اهلل  ،وسط الناس فقال :يا رسول

جبل أيقتمو فتقتمونو ،أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل  :قد أُنزل فيك وفي صاحبتك ،فاذىب
جبل وجد مع امرأتو ر ً
اهلل أرأيت ر ً
فائت بيا .قال سيل :فتبلعنا وأنا مع الناس ،عند رسول اهلل  الحديث .فكانت ىذه اآلية مبدأ شرع الحكم في رمي األزواج

فسموه :ىبلل بن أمية الواقفي .وزيد في القصة :أن النبي 
نسالىم بالزنا .واختمط اسم صاحب القصة عمى بعض الرواةّ ،
قال لو :البينة واال ٌّ
حد في ظيرك .والصواب :أن سبب نزول اآلية ،قصة عويمر العجبلني ،وكانت ىذه الحادثة في شعبان
سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك ،والتحقيق أنيما قصتان حدثتا في وقت واحد أو متقارب.
ولما سمع النبي  قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال :أتعجبون من غيرة سعد ،ألنا أغير منو ،واهلل

أغير مني ،يعني أنيا غير معتدلة اآلثار؛ ألنو جعل من آثارىا ،أن يقتل من يجده مع امرأتو ،واهلل ورسولو لم يأذن بذلك ،فإن
اهلل ورسولو أغير من سعد ،ولم يجعبل لمزوج الذي يرى زوجتو تزني أن يقتل الزاني وال المرأة ،ولذلك قال عويمر العجبلني :من
جبل ،أيقتمو فتقتمونو ،أم كيف يفعل؟
وجد مع امرأتو ر ً

وىم ِ
ْسطُ ِع ْن َد المَّ ِو
وقد وردت آيات كريمة ،تؤكد حرمة انتساب الولد لغير أبيو ،فقد قال اهلل تعالىْ  :اد ُع ُ ْ َ
آلبائ ِي ْم ُى َو أَق َ
ِ ِ
ين وموالِي ُكم ولَ ْيس عمَ ْي ُكم ج َن ِ
ان
اء ُى ْم فَِإ ْخ َوا ُن ُك ْم ِفي ِّ
َخ َ
يما أ ْ
وب ُك ْم َو َك َ
طأْتُ ْم ِبو َولَك ْن َما تَ َع َّم َد ْت قُمُ ُ
الد ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ٌ
فَِإ ْن لَ ْم تَ ْعمَ ُموا َ
آب َ
اح ف َ
المَّ ُو َغفُو اًر َر ِحيماً :ٗ[األحزاب] ،وقد ذكر اإلمام الطاىر بن عاشور في تفسير ىذه اآليات بإبطال التبني وحرمة االنتساب لغير
نظر لما فيو من المفاسد الكثيرة ،فقال" :وىذا األمر إيجاب ،أبطل بو ادعال المتبني متبناه ابندًا لو .والمراد
األب أو العشيرة؛ ًا

بالدعال النسب ،والمراد من دعوتيم بآبائيم ترتب آثار ذلك وىي أنيم أبنال آبائيم ،ال أبنال من تبناىم ،والبلم في :آلبائيم الم
لغيو أي:
االنتساب وأصميا الم االستحقاق .يقال :فبلن لفبلن أي :ىو ابنو ،أي :ينتسب لو ،ومنو قوليم :فبلن لرشده ،وفبلن ّ
نسبة ليا ،أي :من نكاح أو من زنا.
حامبل أمامة ابنة بنتو زينب وألبي العاص بن ربيعة) ،فكانت البلم
وفي حديث أبي قتادة( :صمى رسول اهلل 
ً

مغنية عن أن يقول وابنة أبي العاص .وضمير ىو أقسط عائد إلى المصدر ،المفيوم من فعل :ادعوىم آلبائيم أي :الدعال
سائبل قال :لماذا ال ندعوىم لمذين تبنوىم؟ فأجيب ببيان أن ذلك
لآلبال .وجممة" :ىو أقسط عند اهلل" :استئناف بياني ،كأن ً
ِ
مسموب المفاضمة أي :ىو قسط كامل ،وغيره جور عمى اآلبال الحق واألدعيال؛ ألن فيو إضافة
التفضيل
القسط ،فاسم
ُ
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أنسابيم الحق .والغرض من ىذا االستئناف تقرير ما دل عميو قولو" :وما جعل أدعيالكم أبنالكم ،ذلك قولكم بأفواىكم ،واهلل
يقول الحق ،وىو ييدي السبيل" ،لتعمم عناية اهلل تعالى :بإبطال أحكام الجاىمية ،في التبني ،ولتطمئن نفوس المسممين من
المتبنين واألدعيال ومن يتعمق بيم بقبول ىذا التشريع الذي يشق عمييم ،إذ ينزع منيم إلفدًا ألفوه.
اء ُى ْمَ ،فِإ ْخَواُن ُك ْم ِفي الد ِ
ِّين َو َمَوالِي ُك ْم ،فجمع فيو تأكي ًدا
وليذا المعنى الدقيق فرع عميو قولو تعالى  :فَِإ ْن لَ ْم تَ ْعمَ ُموا َ
آب َ
لمتشريع ،بعدم التساىل في بقال ما كانوا عميو ،بعذر أنيم ال يعممون آبال بعض األدعيال ،وتأنيسدًا لمناس ،أن يعتاضوا عن
حقا ال يفوت بو ما في االنتساب القديم من الصمة ،ويتجافى بو عما فيو من المفسدة"(.)ٔٛ
ذلك االنتساب المكذوب
ً
اتصاال ً

وعن أبي ىريرة ،أنو سمع رسول اهلل  يقول حين نزلت آية المتبلعنين« :أيما امرأة أدخمت عمى قوم من ليس منيم،

فميست من اهلل في شيل ،ولن يدخميا اهلل جنتو ،وأيما رجل جحد ولده ،وىو ينظر إليو ،احتجب اهلل منو ،وفضحو عمى رؤوس
األولين واآلخرين»(.)ٜٔ

من خبلل اآليات الكريمة ،واألحاديث النبوية الشريفة ،يتضح لنا أن جانب العدم التي شرعيا الشارع الحكيم لممحافظة

عمى العرض ،ما ىي إال األنموذج الراقي الذي يحتاج إليو المجتمع اإلنساني في ظل غياب تطبيق العدالة الجنائية ،والعقوبات
الرادعة لكل من تسول لو نفسو االعتدال عمى نسل اإلنسان وعرضو ،وقد تحدث اإلمام السرخسي عن أىمية المحافظة عمى
العرض ،فقال" :ثم يتعمق بيذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية ،من ذلك :حفظ النسال ،والقيام عميين ،واإلنفاق ،ومن
أمة الرسول  ،وتحقيق مباىاة الرسول  بيم ،وسببو تعمق
ذلك :صيانة النفس عن الزنا ،ومن ذلك تكثير عباد اهلل تعالى و ّ
البقال المقدور بو إلى وقتو ،فإن اهلل تعالى حكم ببقال العالم إلى قيام الساعة ،وبالتناسل يكون ىذا البقال ،وىذا التناسل -عادة-
ال يكون إال بين الذكور واإلناث ،وال يحصل ذلك بينيما إال بالوطل ،فجعل الشرع ،طريق ذلك الوطل النكاح؛ ألن في التغالب
فس ًادا ،وفي اإلقدام بغير ممك ،اشتباه األنساب ،وىو سبب لضياع العرض)(ٕٓ).

فالشارع الحكيم حينما وضع جانب الوجود والسمبية لحماية مقصد حفظ العرض ،إنما قصد بذلك؛ لتكون نواة لمجتمع

يسير عمى وجو األرض وفق نظام دقيق ال يختل ،وعندما تخمت األمة اإلسبلمية عن المعاني السامية لمقصد حفظ العرض

واستبدلت تمك األحكام بأحكام وضعية من عقول بشرية ،قاصرة عن تأدية غرضيا في المجتمع اإلنساني شاعت الرذيمة،

وانعدمت الطمأنينة ،وساد الفوضى واالضطراب حياة المجتمعات اإلنسانية ،وارتفعت معدالت الجريمة ،عمى نقيض ما
عاشو الرعيل األول من الصحابة –رضوان اهلل عنيم– من حياة كريمة عزيزة ،تقوم عمى المودة والرحمة ،والطمأنينة
والسكينة ،ومنع اختبلط األنساب ،والستر والعفة.
املبحح الجانٌ:

أثز البصنة الىراثًة يف احملافظة على مقصد حفظ العزض.
رحبت الشريعة اإلسبلمية بكل ما ىو جديد ومفيد لمصمحة اإلنسان بما يحفظ لو كرامتو ويصونيا ،ودعت إلى
ولما جعل رب العزة والجبلل مقاصد الشريعة صمام أمان
ضبطو بضوابط وقواعد الشريعة الغرال ومقاصدىا العظيمةّ ،
ونظاما دقيقًا يخدم مصمحة البشرية ،ويقودىا إلى مواطن الخير ،ويد أر المفاسد عنيم .ومن بين تمك المقاصد مقصد حفظ
ً
العرض ،الذي يصون عرض اإلنسان وذريتو من اإلىانة واالستبداد ويرتقي بو لمواقع السمو والكمال ،انطبلقدًا من قولو تعالى:
ير ِم َّم ْن َخَم ْقَنا تَ ْف ِ
اىم ِم ْن الطَِّّيب ِ
آدم وحم ْم َن ُ ِ
ِ
اى ْم َعمَى َكِث ٍ
ال:ٚٓ[
ات َوَف َّ
ضي ً
ض ْمَن ُ
َ
اى ْم في ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر َوَرَزْق َن ُ ْ
َ وَل َق ْد َكَّرْم َنا َبني َ َ َ َ َ
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اإلسرال] ،ومن ضمن التطورات العممية الحديثة التي تخدم مقصد حفظ العرض ،البصمة الوراثية ،أو ما يسمى بعمم ِ
القيافة
الحديث ،الذي يكشف الصفات الوراثية لئلنسان .وطالما أن البصمة الوراثية من الموضوعات المعاصرة ،ال بد أن توزن بميزان
وضوابط مقاصد الشريعة اإلسبلمية؛ لكي نحكم عمى صحتيا من عدميا ،ومن حميا أو حرمتيا ،كون ىذه الشريعة جالت
لجمب المصالح ودرل المفاسد ،وسوف ندرس تمك المسألة المستجدة ،من خبلل المطمبين اآلتيين:
اصطبلحا ،ومشروعيتيا.
المطمب األول :مفيوم البصمة الوراثية :لغةً و
ً
المطمب الثاني :دور البصمة الوراثية :في المحافظة عمى مقصد حفظ العرض.
ة واصطالحًا ،ومشزوعًتها.
املطلب األول :مفهىم البصنة الىراثًة :لغ ً
أوًًل :مفيوم البصمة الوراثية لغ ًة.

جالت بمعنى( :رجل ذو ُب ٍ
الغزل .وقال أيضدًا :البصمة :فوت
ص ٌم ،إذا كان كثيفدًا ،كثير ْ
صم :غميظ) ،وثوب لو ُب ْ
ْ
(ٕٔ)
شبر ،وال بصمدًا) .
ما بين الخنصر إلى طرف البنصر .ومنو قوليم :ما فارقتك ًا

عرف عممال مجمع المغة العربية البصمة الوراثية بقوليم أنيا "العبلمة أو األثر ،الذي ينتقل من اآلبال إلى األبنال،
وقد ّ
أو من األصول إلى الفروع"(ٕٕ).

اصطالحا.
ثانيـًا :مفيوم البصمة الوراثية،
ً
القدم ،بمفظ ِ
لم تكن البصمة الوراثية ،معروفة لدى العممال القدامى ،بيذا المسمى ،ولكنيا كانت تعرف في ِ
القيافة،

عرفيا خميفة الكعبي بقولو :ىي "البنية الجينية ،نسبة إلى
أو ما شابييا ،وقد وردت تعريفات معاصرة ،ليذا المصطمح ،فقد ّ
الدية
الجينات ،أي المورثات التفصيمية ،التي تدل عمى ىوية كل فرد بعينو ،وىي وسيمة ال تكاد تخطئ ،في التحقق من الو ّ
البيولوجية ،والتحقق من الشخصية"(ٖٕ).

فعرفوىا بقوليم" :الحامض النووي ،عبارة عن بصمة جينية ،ال تتكرر
وقد أطمق عمييا البعض لفظ الحامض النوويّ ،
بالتطابق نفسو من إنسان إلى آخر ،وىي تحمل كل ما سيكون عميو اإلنسان من صفات وخصائص ،وأمراض وشيخوخة وعمر،
منذ التقال الحيوان المنوي لؤلب ببويضة األم الحامل وحدوث الحمل"(ٕٗ).

وعرفيا الدكتور وىبة الزحيمي بقولو" :ىي المادة المورثة الموجودة في خبليا جميع الكائنات الحية ،وىي مثل تحميل
ّ
الدم وبصمات األصابع ،أو المادة المنوية ،أو َّ
الشعر أو األنسجة ،تبين مدى التشابو والتماثل ،بين الشيئين أو االختبلف
بينيما ،فيي باالعتماد عمى مكونات الجينوم البشري ،الشفرة التي تحدد مدى الصمة بين المتماثبلت ،وتجزم بوجود الفرق أو
التغاير بين المختمفات ،عن طريق معرفة التركيب الوراثي لئلنسان في ظل عمم الوراثة أحد عموم الحياة"(ٕ٘).

وقد عرفتيا المنظمة اإلسبلمية لمعموم الطبية خبلل ندوتيا الحادية عشرة" :البصمة الوراثية من الناحية العممية ،وسيمة ال

الدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ،والسيما في مجال الطب الشرعي ،وىي ترقى إلى
تكاد تخطئ في التحقق من الو ّ
مستوى القرائن القاطعة التي أخذ بيا جميور الفقيال في غير قضايا الحدود الشرعية"(.)ٕٙ

من خبلل تعريفات عممال المغة واالصطبلح ،لمفيوم البصمة الوراثية المعاصر ،فإنو يتضح لنا التقارب الواضح ليذا
المفيوم بين التعريف المغوي واالصطبلحي؛ إذ إنيما يمتقيان عمى مفيوم واحد ىو :التشابو في ِ
الخمقة والجينات ،وىو ما سماه
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الفقيال القدامى بعمم ِ
القيافة ،وكان لو رجالو المعتمدون عند العرب ،فكل ما لو تشابو في الصفات الوراثية أو الجينات يمكن أن
نطمق عميو مصطمح :البصمة الوراثية.
ثالثـًا :مشروعية البصمة الوراثية.
لقد دأبت الشريعة عمى مواكبة كل ما ىو جديد ومعاصر ،شريطة أن يكون متوافقدًا مع مقاصد الشريعة وضوابطيا،
ومحققدًا لمصالح اإلنسان ،وصائندًا لكرامتو ،ومحققدًا لمكارم مقاصد الشريعة المباركة ،ومع إطبللة القرن العشرين والتطورات
المتسارعة في عالم االكتشافات الطبية وارتفاع نسبة الجريمة ،اكتشف عممال الطب ما أُطمق عميو :البصمة الوراثية التي

ليبل من أدلة
أسيمت إسياماً عظيماً ،في الكشف عن جرائم القتل والسرقة والتزوير ،وتطور األمر إلى اعتبار البصمة الوراثية د ً
إثبات النسب أو نفيو ،فعقد فقيال األمة األجبلل اجتماعاتيم بحثدًا عن األدلة الشرعية التي تثبت مشروعية البصمة الوراثية
من عدم مشروعيتيا.
وقد دلت آيات القرآن الكريم عمى مشروعية العمل بالبصمة الوراثية.
أ)

القرآن الكريم:

ض ج ِميعاً ِم ْن ُو إِ َّن ِفي َذِل َك آلي ٍ
ِ
قال تعالى :وس َّخر لَ ُكم ما ِفي َّ ِ
ات لِقَ ْوٍم
َ
الس َم َوات َو َما في األ َْر ِ َ
َ َ َ ْ َ
وقد ذكر اإلمام محمد الطاىر بن عاشور في تفسير ىذه اآلية بقولو" :ىذا تعميم بعد تخصيص اقتضاه االىتمام أوًال ،ثم
ون :ٖٔ[الجاثية]
َيتَفَ َّكُر َ

التعميم ثانيدًا ،وما في السماوات وما في األرض ،عام مخصوص بما تحصل لمناس فائدة من وجوده :كالشمس لمضيال،
والمطر لمشراب ،أو من بعض أحوالو :كالكواكب لبلىتدال بيا في ظممات البر والبحر ،والشجر لبلستظبلل ،واألنعام لمركوب

أما ما في السماوات واألرض مما ال يفيد الناس فغير مراد"(.)ٕٚ
والحرث ،ونحو ذلك .و ّ
فاآلية الكريمة تؤكد عمى أن اهلل  جعل األشيال مباحة لحين ورود دليل تحريميا ،فاالكتشافات الطبية الحديثة التي
ش ِ
ان
ش ِي َد َ
تتفق ومقاصد الشريعة اإلسبلمية ،وكذلك مع قولو تعالى :قَا َل ِى َي َر َاوَدتِْني َع ْن َن ْف ِسي َو َ
اى ٌد ِم ْن أ ْ
َىمِ َيا إِ ْن َك َ
ين * وِا ْن َك َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين * َفمَ َّما َأرَى
يص ُو قُ َّد ِم ْن ُد ُب ٍر فَ َك َذ َب ْت َو ُى َو ِم ْن َّ
الص ِاد ِق َ
ان قَم ُ
ص َدقَ ْت َو ُى َو م ْن ا ْل َكاذ ِب َ َ
يص ُو قُ َّد م ْن قُُب ٍل فَ َ
قَم ُ
ِ
َِّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الح ّكام" :ومن العممال
يم :ٕٛ-ٕٙ[يوسف] .وقال ابن فرحون في تبصرة ُ
قَم َ
يص ُو قُ َّد م ْن ُد ُب ٍر قَا َل إن ُو م ْن َك ْيد ُك َّن إ َّن َك ْي َد ُك َّن َعظ ٌ
()ٕٛ
اءوا َعمَى
من يحتج بيذه اآلية ،فيرى جواز الحكم باإلمارات والعبلمات ،فيما ال تحضره البينات وكذلك قولو تعالىَ  :و َج ُ
ان عمَى ما تَ ِ
ِ
ِ ِِ ٍ ِ
ون :ٔٛ[يوسف].
صفُ َ
ص ْبٌر َجمي ٌل َوالمَّ ُو ا ْل ُم ْ
س ُك ْم أ َْم ارً فَ َ
س َّولَ ْت لَ ُك ْم أَنفُ ُ
قَميصو ِب َدم َكذ ٍب قَا َل َب ْل َ
ستَ َع ُ َ َ
وقد ذكر ابن ّقيم الجوزية في موضع ىذه اآليات :إنيا تدل عمى البينة ،فقال" :فالبينة اسم لكل ما يبين بو الحق ويظير،
يوف مسماىا حقو ،ولم ِ
بالشاىدين ،أو األربعة ،أو الشاىد لم ِ
تأت البينة قط في القرآن الكريم مرًادا بيا الشاىدان،
ومن خصيا
ْ
ّ
وانما أتت مرًادا بيا الحجة والدليل والبرىان مفردة ومجموعة ،وكذلك عن ابن عباس «أن رسول اهلل  قضى أن اليمين عمى
()ٕٜ

المدعى عميو»

والمراد بو" :أن عميو بيان ما تصح دعواه؛ ليحكم لو ،والشاىدان من البينة ،وال ريب أن غيرىا من أنواع

البينة قد يكون أقوى منيا ،لداللة الحال عمى صدق َّ
المدعي؛ فإنيا أقوى من داللة إخبار الشاىد ،والبينة والداللة ،والحجة

والبرىان ،واآلية والتبصرة ،والعبلمة واألمارة ،متقاربة في المعنى؛ ...فالشارع لم ُيم ِغ القرائن واألمارات ودالالت األحوال ،بل من
شاىدا ليا باالعتبار مرتبدا عمييا األحكام"(ٖٓ) ،وكذلك قولو تعالىَ :وقَالُوا ِل ُجمُ ِ
ود ِى ْم ِل َم
استق أر الشرع في مصادره وموارده ،وجده
ً
ً
ش َي َد َعمَْي ُك ْم
ط َقَنا المَّ ُو الَِّذي أَن َ
ش ِي ْدتُ ْم َعمَْيَنا قَالُوا أَن َ
َن َي ْ
ق ُك َّل َ
َ
ون أ ْ
طَ
ستَِتُر َ
ش ْي ٍء َو ُىَو َخَم َق ُك ْم أََّو َل َمَّرٍة َوِالَْي ِو تُْر َج ُع َ
ون * َو َما ُك ْنتُ ْم تَ ْ
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ون :ٕٕ-ٕٓ[فصمت].
ظ َن ْنتُ ْم أ َّ
ود ُك ْم َوَل ِك ْن َ
ص ُارُك ْم َوًل ُجمُ ُ
َن المَّ َو ًل َي ْعَم ُم َكِثي اًر ِم َّما تَ ْع َممُ َ
س ْم ُع ُك ْم َوًل أ َْب َ
َ

وقد ذكر الشيخ الطنطاوي في تفسير ىذه اآلية فقال" :ونشاىد ىذه المشاىدات من الدالالت الصادقة عمى حكمتو

وقدرتو وعظمتو ،ومعرفة الجانبين ،بالطرق العممية في بحث خطوط اليدين والرجمين"(ٖٔ).
ب)

السنة النبوية:

وقد وردت أحاديث في السنة النبوية ،تتحدث عن ِ
القيافة ،وىو نوع من أنواع معرفة األنساب ،ويقوم مقامو اليوم

البصمة الوراثية بوصفيا شبيةً ليا ،مع أن البصمة الوراثية أكثر دقة .ما روي عن عائشة -رضي اهلل عنيا ،-أنيا قالت:
اختصم سعد بن أبي وقاص ،وعبد بن زمعة في غبلم ،فقال سعد :ىذا يا رسول اهلل ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ،عيد
إلي أنو ابنو انظر إلى شبيو ،وقال عبد بن زمعة :ىذا أخي يا رسول اهلل ،ولد عمى فراش أبي من وليدتو ،فنظر رسول اهلل

 إلى شبيو ،فرأى شبيا بينا بعتبة ،فقال« :ىو لك يا عبد بن زمعة ،الولد لمفراش ولمعاىر الحجر ،واحتجبي منو يا سودة

بنت زمعة» فمم تره سودة قط"(ٕٖ).

الع َن امرأتَو ،وانتفى من ولدىا ،ففرق رسول اهلل  بينيما ،وألحق الولد
والحديث الذي رواه نافع بن عمر( :أن ر ً
جبل َ
بأمو)(ٖٖ).

عن عبد اهلل ،قال :إنا ليمة الجمعة في المسجد إذ جال رجل من األنصار ،فقال :لو أن رجبل وجد مع امرأتو رجبل،

فتكمم ،جمدتموه ،أو قتل ،قتمتموه ،وان سكت ،سكت عمى غيظ ،واهلل ألسألن عنو رسول اهلل  ،فمما كان من الغد أتى رسول
اهلل  ،فسألو فقال :لو أن رجبل وجد مع امرأتو رجبل فتكمم ،جمدتموه ،أو قتل ،قتمتموه ،أو سكت ،سكت عمى غيظ ،فقال:

«الميم افتح وجعل يدعو» ،فنزلت آية المعان :والذين يرمون أزواجيم ولم يكن ليم شيدال إال أنفسيم ىذه اآليات ،فابتمي بو ذلك
الرجل من بين الناس ،فجال ىو وامرأتو إلى رسول اهلل  فتبلعنا فشيد الرجل أربع شيادات باهلل إنو لمن الصادقين ،ثم لعن
الخامسة أن لعنة اهلل عميو إن كان من الكاذبين ،فذىبت لتمعن ،فقال ليا رسول اهلل " :مو ،فأبت ،فمعنت ،فمما أدب ار ،قال:

لعميا أن تجيل بو أسود جعدا " ،فجالت بو أسود جعدا"(ٖٗ).
ج)

المعقول:

لقد عرفت العرب في الجاىمية ،عمم ِ
القيافة وىو :الشبو الظاىر ،وقد أقره النبي -عميو الصبلة والسبلم -في الحديث

شرعُ الثاني -عميو الصبلة
الم ّ
المشيور عن مجزز المدلجي ،فإذا كانت القيافية التي تعتمد عمى الشبو الظاىر وقد أقرىا ُ
والسبلم -فكيف ال نقر الشبو الخفي ،الذي يطمق عميو عممال الطب البصمة الوراثية أو ) ،(DNAوكذلك إن ِ
القيافة طريقة
بدائية اعتمدىا العرب في الجاىمية ،وأقرىا النبي -عميو الصبلة والسبلم -في اإلسبلم ،فما بالك بالبصمة الوراثية ،وىي
التي تحمل أجزال الجسد الداخمي ،فسميت بالشبو الخفي؛ فيي أدق بكثير من ِ
القيافة ،أو ما يسمى الشبو الظاىر ،وقد أقر
قد ُم عمى الشبو الظاىر ،وىذا ما أكده الخطيب الشربيني ،فقال" :ولو ألحقو قائف باألشباه
عممال األمة أن الشبو الخفي ُي ّ
(ٖ٘)
الظاىرة ،وآخر باألشباه الخفية ،كالخمق وتشاكل األعضال ،فالثاني أولى من األول؛ ألن فييا زيادة ِحذق وبصيرة" وقد

عدت المنظمة اإلسبلمية لمعموم الطبية بأن البصمة الوراثية بوصفيا اكتشافاً جديداً في المجال الطبي ،يعتد بو في إثبات
تطور ضخمدا في مجال ِ
القيافة ،الذي تعتد بو جميرة المذاىب الفقيية"(.)ٖٙ
ًا
النسب أو نفيو" ،إن البصمة الوراثية تمثل
ً
يتضح لنا من خبلل األدلة ،التي تثبت مشروعية البصمة الوراثية في العديد من القضايا التي تخدم أفراد المجتمع،

دليبل من األدلة التي
وتحقق ليم المصالح ،وتد أر عنيم المفاسد ،وال تخالف تعاليم الدين الحنيف ،ومقاصده العظيمة ،وتعد ً
اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1441 ،)4ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يعتمد عمييا فيما ىو نافع ،شأنيا شأن االكتشافات الطبية الحديثة التي أقرتيا المجاميع الفقيية ،وعدتيا وسيمة من وسائل
اإلثبات المعتمدة ،كما عدوا ِ
دليبل عمى صحة النسب ،فمن باب أولى أن تكون البصمة الوراثية التي
القيافة في الزمان الماضي ً

تُعد أكثر دقة من ِ
القيافة في إثبات النسب ونفيو بوصفيا دليبلً معتمداً لدى الفقيال عمى صحة النسب من عدمو.
املطلب الجانٌ :دور البصنة الىراثًة يف احملافظة على مقصد حفظ العزض.

اصطبلحا ،ومدى مشروعيتيا من الكتاب العزيز ،والسنة النبوية المطيرة،
بينا مفيوم البصمة الوراثية لغةً و
بعد ما ّ
ً
والدليل العقمي ،فبل بد لنا أن ننتقل إلى جوىر البحث ،وتحرير محل النزاع فيو ،ال بد لنا أن نتحدث عن الدور الذي تؤديو
البصمة الوراثية في المحافظة عمى مقصد حفظ العرض ،بوصفيا مقوماً من مقومات الكميات الخمس ،وسوف ندرس ىذا

المطمب ،من خبلل ما يأتي:

دليال من أدلة إثبات النسب أو نفيو.
أوًًل :آراء العمماء القائمين بوصفيا البصمة الوراثية ً
ىذا الفريق ىم الفقيال المعاصرون ،أمثال :مفتي جميورية مصر العربية السابق الشيخ فريد واصل( .)ٖٚوالدكتور محمد

سميمان األشقر( ،)ٖٛوالدكتور عمي محي الدين القرة داغي( ،)ٖٜوكذلك األستاذ عبدالرشيد محمد أمين قاسم(ٓٗ) ،وكذلك األستاذ
سعد الدين ىبللي(ٔٗ) .وىذا الفريق من الفقيال المعاصرين ،قالوا :إن البصمة الوراثية قرينة قطعية ِ
كالقيافة ،التي أخذ بيا
الصحابة  :كعمر بن الخطاب ،وعمي بن أبي طالب ،وعبداهلل بن عباس ،وأبي موسى األشعري ،والقاضي شريح ،وأئمة
المذاىب الفقيية :كاألوزاعي ،والميث بن سعد ،والزىري ،وكعب بن سوار ،واياس بن معاوية(ٕٗ) ،وكذلك أئمة المذاىب من:

المالكية(ٖٗ) ،والشافعية(ٗٗ) ،والحنابمة(٘ٗ) ،والظاىرية(.)ٗٙ
ىذا الفريق عد أن النسب يثبت وينفى ِ
بالقيافة التي كانت موجودة عند العرب ،ويجوز العمل بيا في ثبوت النسب
واالستمحاق بنال عمى األمارات والعبلمات الظاىرة التي يعرفيا القائف ،وعمى ذلك ،تعد ِ
القيافة حجة في إثبات النسب أو نفيو
ً
عند الفقيال .والبصمة الوراثية في الواقع المعاصر ىي قرينة ِ
كالقيافة ،في الزمن الماضي.
وقد استدل ىذا الفريق بما يأتي:

أ)

القرآن الكريم:

فقد وردت آيات عدة ،تؤكد عمى األخذ بالقرينة ،كما ثبت في سورة يوسف ،قال تعالى :وجاءوا عمَى قَ ِم ِ
يص ِو ِب َدٍم
ََ ُ َ
ان عمَى ما تَ ِ
ِ
ِ
ون :ٔٛ[يوسف] ،وقد ذكر الشيخ محمد رشيد
صفُ َ
ص ْبٌر َجمي ٌل َوالمَّ ُو ا ْل ُم ْ
س ُك ْم أ َْم اًر َف َ
سَّولَ ْت َل ُك ْم أَنفُ ُ
َكذ ٍب َقا َل َب ْل َ
ستَ َع ُ َ َ
الجممة ِ
ِ
الفذة في ببلغتيا :أنيم جالوا بقميصو ممطخدًا ظاىره بدم غير دم
رضا في تفسير ىذه اآلية ،بقولو" :المراد من ىذه
دليبل عمى كذبيم ،فذكر الدم ووصفو باسم الكذب ،مبالغةً في ظيور كذبيم
يدعون أنو دمو؛ ليشيد ليم بصدقيم ،فكان ً
يوسفّ ،
في دعوى أنو دمو ،حتى كأنو ىو الكذب بعينو ،فالعرب تضع المصدر موضع الصفة لممبالغة ،كما يقولون :شاىد عدل ومنو

فين بو جود وأنتم بو بخل ،وقال( :عمى قميصو) :ليصور لمقارئ والسامع أنو موضوع عمى ظاىره وضعدًا متكمفدًا ،ولو كان
متغمغبل في كل قطعة منو ،وليذا كمو لم يصدقيم"(.)ٗٚ
من أثر افتراس الذئب لو لكان القميص ممزقدًا والدم
ً
ِ
َىِميا إِ ْن َك َ ِ
ش ِي َد َ ِ ِ
ص َدقَ ْت َو ُى َو
وكذلك قولو تعالى :قَا َل ِى َي َرَاوَد ْتِني َع ْن َن ْف ِسي َو َ
شاى ٌد م ْن أ ْ َ
يص ُو قُ َّد م ْن قُُب ٍل فَ َ
ان قَم ُ
ِ
ين * وِا ْن َك َ ِ
ِ
ِ
يص ُو قُ َّد ِم ْن ُدُب ٍر قَا َل إَِّن ُو ِم ْن َك ْي ِد ُك َّن
يص ُو قُ َّد ِم ْن ُد ُب ٍر فَ َك َذ َب ْت َو ُى َو ِم ْن َّ
الص ِاد ِق َ
ين * َفمَ َّما َأرَى قَم َ
ان قَم ُ
م ْن ا ْل َكاذِب َ َ
ِ
ِ
يم :ٕٛ-ٕٙ[يوسف].
إ َّن َك ْي َد ُك َّن َعظ ٌ
 ٙٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ه2019/م

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss4/3

"Rabab’a et al.: ??????? ???? ????? ???????? "????? ??????? ???????" Contemporary Applications of Preserving Honor - Legal Purposeful Study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة الزبابعة وفًصل الشىابكة وأمحد الزبابعة

وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في موضع تفسيره ليذه اآليات ،فقال" :يفيم من ىذه اآلية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة

الدالة عمى صدق أحد الخصمين وكذب اآلخر؛ ألن ذكر اهلل تعالى ليذه القصة في معرض تسميم االستدالل بتمك القرينة

عمى برالة يوسف  ،يدل عمى أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ ألن كون القميص مشقوقدًا ،من جية دبره دليل واضح
عمى أنو ىارب عنيا وىي تنوشو من خمفو ،ولكنو تعالى ّبين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضيا قرينة
ِ ِِ ٍ ِ
سَّولَ ْت لَ ُك ْم
اءوا َعمَى قَميصو ِب َدم َكذ ٍب قَا َل َب ْل َ
أقوى منيا ،فإن عارضتيا قرينة أقوى منيا ،أبطمتيا ،وذلك قولو تعالىَ  :و َج ُ
ان عمَى ما تَ ِ
ِ
ون :ٔٛ[يوسف]؛ ألن أوالد يعقوب  ،لما جعموا يوسف  في
صفُ َ
ص ْبٌر َجمي ٌل َوالمَّ ُو ا ْل ُم ْ
س ُك ْم أ َْم اًر فَ َ
أَنفُ ُ
ستَ َع ُ َ َ
ٍ
سخمة؛ ليكون وجود الدم عمى قميصو قرينةً عمى صدقيم في دعواىم أنو أكمو الذئب .وال
دم
غيابة الجب ،جعموا عمى قميصوَ ،
شك أن الدم قرينة عمى افتراس الذئب لو ،ولكن يعقوب  أبطل قرينتيم ىذه ،بقرينة أقوى منيا وىي عدم شق القميص،
فقال :سبحان اهلل! متى كان الذئب حميمدًا كيسدًا؟! يقتل يوسف ،وال يشق قميصو؛ ولذا صرح بتكذيبو ليم ،في قولو :بل سولت
أمر ،فصبر جميل ،واهلل المستعان عمى ما تصفون .وىذه اآليات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن"(.)ٗٛ
لكم أنفسكم ًا
ب)

السنة النبوية:

ورد في السنة النبوية ما يدل عمى َع ّد القرينة وسيمة لئلثبات ،كالحديث الذي رواه مسمم بسنده عن عائشة- ،رضي اهلل
عنيا ،-أنيا قالت :دخل عمي رسول اهلل  ذات يوم وىو مسرور ،فقال" :يا عائشة ،ألم تري أن مجز از المدلجي دخل عمي
فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعمييما قطيفة ،قد غطيا رؤوسيما وبدت أقداميما ،فقال :إن ىذه األقدام بعضيا من بعض "(.)ٜٗ

وكذلك حديث المعان ،ليبلل بن أمية ،عندما قذف امرأتو ،بشريك بن سمحال ،وكان أخا البرال بن مالك ألمو ،وكان أول
رجل ،العن في اإلسبلم ،قال :فبلعنيما.

عن أنس بن مالك ،وأنا أرى أن عنده منو عمما ،فقال :إن ىبلل بن أمية قذف امرأتو بشريك ابن سحمال ،وكان أخا

البرال بن مالك ألمو ،وكان أول رجل العن في اإلسبلم ،قال :فبلعنيا ،فقال رسول اهلل « :أبصروىا ،فإن جالت بو
أبيض سبطا قضيل العينين فيو ليبلل بن أمية ،وان جالت بو أكحل جعدا حمش الساقين فيو لشريك ابن سحمال» ،قال:
فأنبئت أنيا جالت بو أكحل جعدا حمش الساقين"(ٓ٘).

من خبلل االطبلع عمى أحاديث السنة المطيرة ،يتبين لنا أن النبي -عميو الصبلة والسبلم ،-عد ِ
القيافة حجة عمى

إثبات النسب أو نفيو .وفي ظل التطورات المعاصرة ،وبعدما أثبت األطبال أن البصمة الوراثية يمكن االعتماد عمييا ،وقد
أثبتت التجارب العممية ذلك ،وأنيا أدق بكثير من ِ
القيافة ،فمن باب أولى اعتماد البصمة الوراثية.
ج)

اإلجماع:

بالقيافة أيام الجاىمية ،فمما جال اإلسبلم ،أقر رسول اهلل  عمم ِ
لقد ثبت العمل ِ
القيافة ،كما ثبت في األحاديث النبوية
السابقة ،وقد عرف العمل ِ
بالقيافة في زمن الخمفال الراشدين  ،وقد عمل بو عمر بن الخطاب ،وعمي بن أبي طالب،
ُ
رضي اهلل عنيما -بوجود الصحابة ،ولم ُيذكر أن أح ًدأ من أصحاب النبي -عميو الصبلة والسبلم -أنكر عمييم العملأحدا من الصحابة عارضو ،مما يؤكد عمى صحة عمم ِ
القيافة لدى
بذلك ،وىو معتمد عند جميور الفقيال؛ إذ لم يثبت أن ً
(ٔ٘)
دليبل عمى ثبوت
األمة  ،وكذلك البصمة الوراثية ،اعتمدتيا الييئات الطبية وكميات الطب ،ونقابة األطبال بأن تكون ً
النسب أو نفيو ،وقد أقر مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي في دورتو السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة لمفترة من ٕٔ–ٕٙ

شوال ٕٕٗٔىد ،الذي يوافقو من ٘–ٕٕٓٔٓٓ/ٔ/م ،حيث أفتى فقيال المجمع ،بجواز االعتماد عمى البصمة الوراثية في
اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع (1441 ،)4ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تطبًقات مقصد العزض املعاصزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجال إثبات النسب أو نفيو في العديد من الحاالت ،مما يؤكد عمى أن البصمة الوراثية في الواقع المعاصر حازت عمى
إجماع عممال األمة األجبلل.

ثانيـا :أدلة الفقياء القائمين بعدم عد ِ
القيافة ،بوصفيا دليالً من أدلة إثبات النسب أو نفيو ،والتي يقابميا في الواقع
ً
المعاصر ،البصمة الوراثية .وىم :الحنفية(ٕ٘) ،والزيدية(ٖ٘) ،وسفيان الثوري(ٗ٘) ،وقد تبنى ىذا الرأي الفقيي ،الدكتور عمر بن

محمد السبيل ،حيث أكد أن البصمة الوراثية المشابية لمقيافة في الزمن الماضي ،والتي عدىا العرب حينذاك قرينة في إثبات
النسب أو نفيو ،فإن البصمة الوراثية ال تعد قرينة من الق ارئن التي يعتمد عمييا في إثبات النسب أو نفيو(٘٘).
وقد استدل ىذا الفريق باألدلة اآلتية:
أ)

القرآن الكريم:

س ُئوًلً :ٖٙ[االسرال].
س لَ َك ِب ِو ِع ْم ٌم إِ َّن َّ
فقد قال تعالىَ  :وًل تَ ْق ُ
صَر َوا ْلفُ َؤ َاد ُك ُّل أ ُْولَِئ َك َك َ
ان َع ْن ُو َم ْ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
ف َما لَ ْي َ
وقد ذكر اإلمام محمد الطاىر بن عاشور في تفسير ىذه اآلية ،بقولو" :والمراد بما ليس لك بو عمم :الخاطر النفساني،

الذي ال دليل عميو ،وال غمبة ظن بو .ويندرج تحت ىذا أنواع كثيرة منيا :خمة من خبلل الجاىمية ،وىي الطعن في األنساب،
بعدا في الشبو ،بين
فكانوا يرمون النسال برجال ليسوا بأزواجين ،ويميطون بعض األوالد بغير آبائيم بيتاندًا أو سول ظن ،إذا أروا ً

وجيبل بأسباب التشكل ،فإن
االبن وأبيو ،أو أروا شبيو برجل آخر من الحي ،أو أروا لوندًا مخالفدًا لمون األب أو األم ،تخرصدًا
ً
وجيبل بالشبو الناشئ عن
العرض ينزع في الشبو وفي المون إلى أصول من سمسمة اآلبال أو األميات األدنيين أو األبعدين،
ً
أسودا ،يريد أن ينتفي منو ،فقال لو النبي  ،ىل لك
ولدا
ً
الرحم ،وقد جال أعرابي إلى النبي  ،فقال :إن امرأتي ولدت ً
من إبل؟ قال :نعم ،قال :ما ألوانين؟ قالُ :وْرق ،قال :وىل فييا من جمل أسود؟ قال :نعم ،قال :فمن أين ذلك؟ قال :لعمو

عرق نزعو ،فقال النبي  فمعل ابنك نزعو عرق ،ونياه عن االنتفال منو ،فيذا كان شائعدًا ،في مجتمعات الجاىمية ،فنيى
()٘ٙ
ًلد ُى َّن حولَ ْي ِن َك ِ
ات ير ِ
ِ
اع َة
َن ُيِت َّم َّ
اممَ ْي ِن لِ َم ْن أََر َاد أ ْ
ض ْع َن أ َْو َ
الر َ
ض َ
َْ
اهلل تعالى ،المسممين عن ذلك"  .وكذلك قولوَ  :وا ْل َوال َد ُ ُ ْ
وعمَى ا ْلمولُوِد لَ ُو ِرْزقُي َّن و ِكسوتُي َّن ِبا ْلمعر ِ
ود لَ ُو ِب َولَِد ِه َو َعمَى
وف ًل تُ َكمَّ ُ
ض َّار َوالِ َدةٌ ِب َولَِد َىا َوًل َم ْولُ ٌ
س َع َيا ًل تُ َ
ََ
س إًِلَّ ُو ْ
َْ
ُ َ َْ ُ
ف َن ْف ٌ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاًلً َع ْن تََر ٍ
اح
اض م ْن ُي َما َوتَ َ
اح َعمَ ْي ِي َما َوِا ْن أ ََرْدتُ ْم أ ْ
ستَْرض ُعوا أ َْو َ
ا ْل َو ِارث مثْ ُل َذل َك فَِإ ْن أ ََر َ
ًلد ُك ْم فَال ُج َن َ
ش ُاو ٍر فَال ُج َن َ
َن تَ ْ
ادا ف َ
َن المَّ َو ِبما تَعممُ َ ِ
عمَ ْي ُكم إِ َذا سمَّمتُم ما آتَ ْيتُم ِبا ْلمعر ِ
ير :ٕٖٖ[البقرة] .وقد ذكر بعض
اعمَ ُموا أ َّ
وف َواتَّقُوا المَّ َو َو ْ
ون َبص ٌ
ْ َ ُْ
َ ْ
َ َْ
َ ْ ْ َ
الباحثين في موضوع تمك اآلية بقولو" :ألن المولود لو ،قد ال يكون األب الحقيقي ،لكنو لما ولد عمى فراشو نسب إليو؛

إعماال لؤلصل ،واط ارحدًا لما سواه ،بمعنى أن األصل ىو :أن ينسب الولد لصاحب الفراش مع االكتفال بذلك ،وعدم البحث
ً
()٘ٚ
فيما إذا كان صاحب الفراش ،ىو األب الحقيقي أم ال" .
ب)

السنة النبوية:

واحتج القائمون بعدم حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيو بحديث النبي -عميو الصبلة والسبلم :-ما روي

عن عائشة -رضي اهلل عنيا ،-أنيا قالت :اختصم سعد بن أبي وقاص ،وعبد بن زمعة في غبلم ،فقال سعد :ىذا يا رسول اهلل
ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ،عيد إلي أنو ابنو انظر إلى شبيو ،وقال عبد بن زمعة :ىذا أخي يا رسول اهلل ،ولد عمى
فراش أبي من وليدتو ،فنظر رسول اهلل  إلى شبيو ،فرأى شبيا بينا بعتبة ،فقال« :ىو لك يا عبد بن زمعة ،الولد لمفراش

ولمعاىر الحجر ،واحتجبي منو يا سودة بنت زمعة» فمم تره سودة قط" (.)٘ٛ
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كذلك بما روي عن أبي ىريرة أن رجبل أتى النبي  فقال :يا رسول اهلل ولد لي غبلم أسود ،فقال« :ىل لك من

إبل؟» قال :نعم ،قال« :ما ألوانيا؟» قال :حمر ،قال« :ىل فييا من أورق؟» قال :نعم ،قال« :فأنى ذلك؟» قال :لعمو نزعو
عرق ،قال« :فمعل ابنك ىذا نزعو»(.)ٜ٘

عده
وعدوا أن أوجو الداللة من الحديثين ،ىو" :أن رسول اهلل لم يم ّكنو من نفي نسب الغبلم ،بل أبطل الشبو ،الذي ّ
أثر ،فبين  أنو ال عبرة لمشبو ،فبل تكون ِ
القيافة معتبرة
القائف في الحديث ،وعده الغيدًا ،ولم يجعل  لمشبو وال لعدمو ًا

شرعدًا ،ألن الولد قد يأتي عمى غير شبو أبيو ،وال يعد ذلك سببدًا لنفي النسب ،وعمى ذلك لو كان لمشبو مدخل في الحكم ،لكان
لو تأثير ،والرجل يوصي بنفي الولد ؛ فبين  أن عدم التشابو في المون ال تأثير لو"(ٓ.)ٙ
ج)

اإلجماع:
واستدل أصحاب ىذا القول القائمون بعدم حجية البصمة الوراثية بما ورد في موطأ اإلمام مالك -رحمو اهلل" :-أن

عمر بن الخطاب  كتب إلى شري ٍح في ىذه الحادثة ،رجمين وطئدا جارية – ّلبسا فمُبِّس عمييما ،ولو ّبيَنا لبين ليما ،ىو

فكبر القائف ،فقال عمر
ابنيما يرثيما ويرثانو وىو لمباقي منيما ،وكان ذلك بمحضر من الصحابة ،وأضاف البييقيّ :
لمغبلم :ولك أييما شئت"(ٔ .)ٙوأضافوا "وكان ذلك بمحضر من الصحابة ،ولم ينقل أنو أنكر عميو أحد ،فكان إجماعدًا ،ذلك
الممك حصة لمنسب ،ثم يتعدى لضرورة
الممك ،وقد جعل لكل واحد منيما ،فيثبت بقدر ُ
أن سبب استحقاق النسب بأصل ُ
(ٕ)ٙ
عدم التجزي ،فيثبت نسبو من كل واحد منيما عمى الكمال" .
موازنة وترجيح:

بعد االطبلع عمى مفيوم مقصد حفظ العرض وجانب الوجود( ،جانب الوجود) وجانب العدم( ،جانب العدم) التي

وضعيا الباري  ،وأكد عمييا النبي  وطبقيا وواظب عمى تطبيقيا الصحابة الكرام -رضوان اهلل عمييم ،-ثم بعد ذلك
معاصر ،ووجية نظر فقيال األمة المعاصرين،
بينا مفيوم مصطمح البصمة الوراثية لغةً و
اً
اصطبلحا ،بوصفو مصطمحاً طبياً
ّ
ً
وأنيا معتبرة ومشروعة لمتعامل معيا ،كون الشريعة ترحب بكل ما ىو جديد ومعاصر ،طالما أنو ال يخالف أحكام الشريعة
ومقاصدىا ،وبعد نظر فقيال األمة المعاصرين في ىذه المسألة المعاصرة ،وبعد التمحيص والنظر واالجتياد القائم عمى

المصمحة المحققة لمقاصد الشريعة ،فقد تمخض عن تمك الدراسة المتفحصة رأيان فقييان :األول يقول :بإجازة عد البصمة
دليبل إلثبات النسب أو نفيو ِ
كالقيافة التي كانت موجودة عند العرب ،والرأي الثاني يقول :بعدم إجازة عد البصمة
الوراثية ً
دليبل عمى صحة النسب أو نفيو ،وتوافق مع ىذا الرأي قانون األحوال الشخصية األردني فقد جال في المواد (ٔٗٚ
الوراثية ً

و" :)ٔٗٛإذا تزوج رجل امرأة ،وكان ممن يولد لمثمو ،بأن كان بالغدًا أو مراىقدًا ،يمكن الحمل منو ،وأمكن اجتماعيما عمى
الوطل ،ومضى عمى عقد الزواج أقل مدة الحمل ،وأتت بولد ،لمدة يمكن أن يكون الحمل فييا ،لحقو الولد في الظاىر،

ولدا ،يجري بينيما التوارث ،وغيره من أحكام الوالدة ،سوال كان موافقدًا لو في الشبو
لمحديث الشريف( :الولد لمفراش) ،وصار ً
أما إثبات النسب بعد انقضال الحياة الزوجية ،سوال
أم مخالفدًا ،وذلك باالتفاق ،فيي فراش لو ،ويطؤىا ويستمتع بياّ ،
بالطبلق أو الوفاة ،فالمرجح فيو ىو :أقصى مدة الحمل وىي سنة ،فبل يثبت نسب الصغير في ىذه الحالة ألنيا قد جالت بو
بعد مضي أقصى مدة الحمل ،أي :سنة من تاريخ الفرقة ،سوال أكانت معتدة من طبلق بائن أو وفاة ،وكذلك يسري الحكم

السابق في حالة غيبة الزوج ألكثر من سنة ،أو في حالة الحكم بالمتاركة ،أو تفريق القاضي في النكاح الفاسدّ ،أما إذا جالت
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تطبًقات مقصد العزض املعاصزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبو"(ٖ.)ٙ
بو في مدة أقل من سنة ،من تاريخ الفرقة ،أو الغيبة ،أو المتاركة ،أو تفريق القاضي ،فإنو يثبت ُ

وجال في المادة ( )ٖٖٙمن األحكام الشرعية لقدري باشا :ال ينتفي نسب الولد ،في الصور الست اآلتية ،وان تبلعن

الزوجان ،وفرق الحاكم بينيما:

األولى :إذا نفاه بعد مضي األوقات المبينة ،في المادة السالفة الذكر )ٖٖ٘( ،ونصيا :إنما يصح نفي الولد ،في وقت

الوالدة ،أو عند شرال أدواتيا ،في أيام التينئة المعتادة ،عمى حسب ُعرف أىل البمد ،واذا كان الزوج غائبدًا ،فحالة عممو،
كحالة والدتيا.
الثانية :إذا نفاه بعد اإلقرار بو ،صراحة أو داللة.

الثالثة :إذا نزل الولد ميتدًا ثم نفاه ،أو نفاه ثم مات قبل المعان أو بعده ،قبل تفريق الحاكم.
ولد آخر ،من بطن واحدة ،ففي ىذه الصورة يمزمو الوالدان ويبطل
الرابعة :إذا ولدت المرأة بعد التفريق ،وقطع نسب الولد ٌ
الحكم األول.

الخامسة :إذا نفاه بعد الحمل بثبوت نسبو شرعدًا.
السادسة :إذا مات الزوج أو المرأة ،بعد نفي الولد قبل المعان أو بعده ،قبل التفريق"

(ٗ)ٙ

ليا ،في إثبات النسب أو نفيو ،في القانون المدني.

 .مما يجعل البصمة الوراثية ال قيمة

وقد جال قرار مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي ،مخالفدًا لمرأي القانوني ،وىو عمى النحو اآلتي:
"القرار السابع :بشأن البصمة الوراثية ،ومجاًلت اًلستفادة منيا:

أما بعد :فإن مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي في دورتو
الحمد هلل وحده ،والصبلة والسبلم عمى من ال نبي بعدهّ ،
السادسة عشرة ،المنعقدة بمكة المكرمة ،في المدة من ٕٔ–ٕٕٔٗ/ٔٓ/ٕٙى د ،الذي يوافقو ٘–ٕٕٓٔٓٓ/ٔ/م ،وبعد النظر

البنية الجينية (نسبة إلى
إلى التعريف الذي سبق لممجمع اعتماده في دورتو الخامسة عشرة ،ونصو" :البصمة الوراثية ىيُ :
الجينات ،أي :المورثات) التي تدل عمى ىوية كل إنسان بعينو ،وأفادت البحوث والدراسات العممية ،أنيا من الناحية العممية،

وسيمة تمتاز بالدقة ،لتسييل ميمة الطب الشرعي .ويمكن أخذىا من أي خمية (بشرية) من الدم ،أو المعاب ،أو المني ،أو
البول ،أو غيره".
وبعد االطبلع عمى ما اشتمل عميو تقرير المجنة التي كمفيا المجمع الفقيي في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من

خبلل إجرال دراسة ميدانية مستفيضة لمبصمة الوراثية ،واالطبلع عمى البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقيال
واألطبال والخبرال واالستماع إلى المناقشات التي دارت حولو ،تبين من ذلك كمو :أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون
قطعية في إثبات نسبة األوالد إلى الوالدين أو نفينيم عنيما ،وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو المعاب) ،التي توجد في
مسرح الحادث إلى صاحبيما ،فيي أقوى بكثير من ِ
القيافة العادية (التي ىي إثبات النسب بوجود الشبو الجسماني ،بين

اردا من حيث ىي ،وانما الخطأ في الجيد البشري أو عوامل التموث ونحو
األصل والفرع) ،وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس و ً
وبنال عمى ما سبق ،تقرر ما يأتي:
ذلك،
ً
أوًًل :ال مانع شرعدًا من االعتماد عمى البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي وعدىا وسيمة إثبات في الجرائم ،التي ليس فييا
حد شرعي وال قصاص؛ لخبر( :ادرؤوا الحدود بالشبيات) ،وذلك يحقق العدالة واألمن لممجتمع ،ويؤدي إلى نيل المجرم
عقابو ،وتبرئة المتيم ،وىذا مقصد ميم من مقاصد الشريعة.
ٕ ٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنًة يف الدراسات اإلسالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ه2019/م

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss4/3

"Rabab’a et al.: ??????? ???? ????? ???????? "????? ??????? ???????" Contemporary Applications of Preserving Honor - Legal Purposeful Study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة الزبابعة وفًصل الشىابكة وأمحد الزبابعة

ثانيـًا :إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب ،ال بد أن يحاط بمنتيى الحذر والحيطة والسرية ،ولذلك ال بد أن تقدم
النصوص والقواعد الشرعية عمى البصمة الوراثية.
ثالثـًا :ال يجوز شرعدًا االعتماد عمى البصمة الوراثية في نفي النسب ،وال يجوز تقديميا عمى المعان.
رابعـًا :ال يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة شرعدًا ،ويجب عمى الجيات المختصة
منعو ،وفرض العقوبات الزاجرة؛ ألن في ذلك المنع حماية ألعراض الناس ،وصوندًا ألنسابيم.
خامسـًا :يجوز االعتماد عمى البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب ،في الحاالت اآلتية:
أ.

حاالت التنازع عمى مجيول النسب بمختمف صور التنازع الذي ذكرىا الفقيال ،سوال أكان التنازع بسبب انتفال األدلة ،أم
بتساوييا ،أم كان بسبب االشتراك في وطل الشبية ،ونحوه.

ب .حاالت االشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية األطفال ،ونحوىا ،وكذلك االشتباه في أطفال األنابيب.
ج.

حاالت ضياع األطفال واختبلطيم؛ بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب ،وتعذر معرفة أىميم ،أو وجود جثث لم

التعرف عمى ىويتيا ،أو بقصد التحقق من ىويات أسرى الحروب والمفقودين.
يمكن ّ
سادسـًا :ال يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ،أو لشعب ،أو لفرد ألي غرض كان ،كما ال تجوز ىبتو ألي جية؛ لما يترتب عمى
بيعو ،أو ىبتو ،من مفاسد.

سابعـًا :يوصي المجمع بما يأتي:
أن تمنع الدولة إجرال الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إال بطمب من القضال ،وأن يكون في مختبرات لمجيات
أ.
المختصة ،وأن تمنع القطاع الخاص اليادف لمربح من مزاولة ىذا الفحص؛ لما يترتب عمى ذلك من مخاطر كبرى.

ب .تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فييا المتخصصون الشرعيون واألطبال واإلداريون ،وتكون
ميمتيا اإلشراف عمى نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجيا.

ج.

أن توضع آلية دقيقة لمنع االنتحال والغش ومنع التموث وكل ما يتعمق بالجيد البشري في حقل مختبرات البصمة

الوراثية ،حتى تكون النتائج مطابقة لمواقع ،وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ،وأن يكون عدد المورثات (الجينات
المستعممة لمفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريدًا؛ دفعدًا لمشك.
واهلل ولي التوفيق ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد"(٘.)ٙ
بعد االطبلع ،عمى قرار السادة العممال ،في مجمع الفقو اإلسبلمي ،فإنو يتضح لنا أن القرار فيو الدعوة إلى تحقيق

المصمحة العامة لمعباد ،وترك أمر تقدير المصمحة لمقاضي عند القضايا التي لم يرد فييا نص ،كشخص أقرت زوجتو فيما

بعد أن الولد الذي نسب لزوجيا ليس من صمبو ميما كانت المدة ،فمن باب أولى ،إذا استطاع الرجل إثبات ذلك ،أن ينفي
نسب ذلك الولد عن زوجيا ويمحقو بأمو حتى ال يكون اختبلط لمنسب ،وطالما أن البصمة الوراثية ،تحقق مصمحة ىي:
المحافظة عمى مقصد حفظ العرض .فإننا نرى  -واهلل أعمم – اعتمادىا ،إذا روعي في تطبيقيا الشروط السابقة ،التي اعتمدىا
عممال مجمع الفقو اإلسبلمي ،والتزمت المؤسسات الطبية بتمك الشروط وبضوابط الشريعة الغرال ،كما قال ابن ّقيم الجوزية
–رحمو اهلل–" :الشريعة مبناىا وأساسيا عمى ِ
الح َكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ،وىي عدل كميا ،ورحمة كميا،
ومصالح كميا ،وحكمة كميا"(.)ٙٙ

فعد د دد البصمة الوراثية بوصفيد د دا طريقةً طبية حديثة لممحافظد دة عمى مقصد حفظ العرض ،أفضل بكثير من طريق ِ
القياف د دة
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تطبًقات مقصد العزض املعاصزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوصفيا طريقةً بدائيةً وأكثر دقة ،طالما التزمت الجيات الطبي بشروط وضوابط المحافظة عمى مقصد حفظ العرض" ،وال

حاجز مانعدًا
ًا
شك أن االجتياد والتجديد أمر منطقي تستدعيو الحاجات ،وتجدد المصالح عبر الزمن ،وحينئذ يكون االجتياد
من استيراد الحمول واألنظمة والقوانين من غير المسممين ،ولكن األرضية أو النظام العام ىي التي تدفع إلى االجتياد وتنميو
وتنشطو ،ما دام العمل أىم دافع لبلجتياد ،وحينئذ تبذل محاوالت ناجحة لمتوفيق بين النصوص الظنية والمصالح

المتجددة ،ويكون االجتياد مبلزمدًا لممعاصرة ،محافظدًا عمى األصالة"(.)ٙٚ
فإننا نرى أن األخذ بالبصمة الوراثية ،بوصفيا طريقةً طبيةً حديثةً في إثبات أو نفي الولد ،تعد طريقة تجمع بين
األصالة ،كطريقة ِ
المعاصرة في إثبات النسب أو نفيو؛
القيافة ،بوصفيا طريقة معتمدة عند الفقيال في الزمن الماضي ،وبين
َ
من أجل المحافظة ،عمى مقصد حفظ العرض واحقاق الحق وابطال الباطل ،ومن أجل أن تحافظ األمة عمى كيانيا وسبلمة

أنسابيا ،مما يؤدي إلى وقاية المجتمع من الجريمة واالنحرافات التي تؤدي إلى البغضال والشحنال ،فعده البصمة الوراثية،

بوصفيا وسيمةً من وسائل إثبات النسب أو نفيو ،يؤدي إلى ردع من تسول لو نفسو باالعتدال عمى أنساب الناس.
اخلامتة.

بعد ىذه الجولة من البحث والدراسة ،ال بد لنا أن نبين أىم النتائج التي توصمنا إلييا في البحث:

ٔ -يعد مقصد حفظ العرض من أبرز أركان الكميات الخمس ،والتي يكون فييا جمب المصالح ودرل المفاسد عن العباد.

ٕ -وضع الشارع جانب الوجود ،المتعمقة بالمحافظة عمى مقصد حفظ العرض ،كالدعوة إلى الزواج؛ من أجل تأسيس
أسرة صالحة واعدة.
ٖ -بينت أحكام القرآن الكريم ،والسنة النبوية المطيرة األحكام السمبية (من جانب العدم) التي تعاقب من يعتدي عمى
وردعا لمن تسول لو نفسو االعتدال عمى أعراض الناس ،ونسميم.
العرض القائم معاقبة لممعتدي،
ً
ٗ -أوضحت الدراسة من خبلل تتبع التشريعات واألحكام الفقيية حرمة انتساب الولد إلى غير أبيو ،وأن ىذا الفعل يعد
وميددا لمقصد حفظ العرض.
خطير
ًا
ً

٘ -عد النبي -عميو الصبلة والسبلم -عمم ِ
دليبل من األدلة المعتبرة في المحافظة عمى
القيافة في إثبات نسب الولد ألبيوً ،
أنساب الناس وأعراضيم ،وىو ما سار عميو الصحابة -رضوان اهلل عنيم -والفقيال األجبلل.

 -ٙفي ظل االكتشافات الطبية الحديثة ،تم اكتشاف منتج طبي يسمى البصمة الوراثية ،يستطيع األطبال من خبللو التحقق من
نسبة الولد ألبيو ،مما يجعمو وسيمة معاصرة أكثر دقة بديمة عن عمم ِ
القيافة في المحافظة عمى مقصد حفظ العرض.
جديدا يخدم أفراد األمة من باب التحرز ،ووضع األم ددور
 -ٚعد الفقيال المعاصرون أن عمم البصمة الوراثية يعد اكتشافًا ً
في نصابيا عند وج دود شبية في إثبات نسب الولد أو نفيو ،مما يؤدي لتحقيق مقصد عظيم ىو المحافظ د دة
عمى مقصد حفظ العرض.
 -ٛمما يدلل عمى أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ،عمى نقيض ما يزعم المستشرقون وأعوانيم من أبنال األمة ،أنيا
صالحة فقط لمزمن الماضي ،فقد درس فقيال مجمع الفقو اإلسبلمي ىذه المسألة المعاصرة ،ووضعوىا في ميزان
مقاصد الشريعة وضوابطيا ،فأجازوىا بشروط دقيقة تؤدي في النياية لممحافظة عمى مقصد حفظ العرض.

 -ٜمن خبلل تتبع القوانين المعمول بيا في الببلد العربية واإلسبلمية ،نجد أنيا ما زالت غير مواكبة لمتطورات المعاصرة؛
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة الزبابعة وفًصل الشىابكة وأمحد الزبابعة

إذ إنيا ما زالت غير مدرجة في نصوصيا ،عد البصمة الوراثية وسيمة من الوسائل المتطورة في المحافظة عمى نسل
البشرية وأعراضيم.
ٓٔ -بالنظر والتمحيص في ما ىو معمول بو في المحاكم الشرعية والنظامية في العالم العربي واإلسبلمي من عدم اعتبار
دليبل عمى صحة نسب الولد أو نفيو يتطمب األمر تكثيف الجيود المبذولة إلصدار قرار بعد البصمة
البصمة الوراثية ً
دليبل عمى صحة النسب ،لمن رفع األمر إلى القاضي ،ضمن الشروط التي وضعيا فقيال مجمس مجمع الفقو
الوراثية ً
اإلسبلمي في رابطة العالم اإلسبلمي بوصفيا جيةً معتمدةً ومقبولةً ،لدى أفراد األمة اإلسبلمية.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
اهلىامش.
(ٔ) محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت – لبنان ،د.ت ،جٖ ،صٖ٘٘.
(ٕ) المصدر السابق ،جٖ ،صٖٗ٘.

(ٖ) محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي ،المستصفى من عمم األصول ،دار إحيال التراث العربي ،بيروت – لبنان ،د.ت ،جٔ،
ص.ٕٛٙ

(ٗ) عبد العزيز بن عبد السبلم بن أبي القاسم السممي ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،دار القمم ،دمشق ،د.ت ،جٕ ،صٓ.ٔٙ
(٘) إبراىيم بن موسى الغرناطي الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة ،تحقيق :عبد اهلل دراز ،دار المعرفة( ،طٕ) ،بيروت –
لبنانٖٜٔ٘ ،ىد ،جٕ ،ص.ٛ

( )ٙمحمد الطاىر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الشركة التونسية لمتوزيع ،صٔ٘.
( )ٚعبلل الفاسي ،مقاصد الشريعة ومكارميا ،الطبعة الخامسة ،دار الغرب اإلسبلمئٜٜٖ ،م ،صٖ.
( )ٛأحمد الريسوني ،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،أمريكا( ،طٗ)ٔٗٔ٘ ،ىد ،ص.ٚ
( )ٜالطاىر محمد بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،دار سحنون ،تونسٜٜٔٚ ،م ،جٕٕ ،صٔ.ٚ
(ٓٔ) محمد بن عمي بن محمد الشوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ،دار المعرفة ،بيروت –
لبنانٕٖٔٗ ،ه دٕٓٓٗ-م ،جٔ ،ص.ٕٜٙ-ٕٙٚ

ِ
ت َن ْفسوُ إِلَْي ِو ،وو َج َد مؤَنوُ ،وا ْشتِ َغ ِ
استِ ْحَب ِ
اب ِّ
الص ْوِم ،حديث
ال َم ْن َع َج َز َع ِن الْ ُم َؤ ِن بِ َّ
(ٔٔ) مسمم ،صحيح مسممَ ،ب ُ
اب ْ
الن َكا ِح ل َم ْن تَاقَ ْ ُ
ََ َُ َ
(ٓٓٗٔ).
(ٕٔ) أبو داود ،سنن أبي داود ،باب النيي عن تزويج من لم يمد من النسال ،حديث (ٕٕ٘ٓ) ،وقال األلباني :حسن صحيح.

(ٖٔ) ابن ماجو ،سنن ابن ماجو ،باب ما جال في فضل النكاح ،حديث ( ،)ٔٛٗٙتعميق :محمد فؤاد عبد الباقي :في الزوائد
إسناده ضعيف التفاقيم عمى ضعف عيسى بن ميمون المديني لكن لو شاىد صحيح.

(ٗٔ) الترمذي ،سنن الترمذي ،باب ما جال في فضل التزويج ،والحث عميو ،حديث (ٓ ،)ٔٓٛقال الترمذي« :حديث أبي أيوب
حديث حسن غريب».

(٘ٔ) ابن ماجو ،سنن ابن ماجو ،باب المكاتب ،حديث ( ،)ٕ٘ٔٛقال األلباني :حديث حسن.
( )ٔٙأحمد محمد عبد العظيم الجمل ،أمن األمة من منظور مقاصد الشريعة ،دار السبلم لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،
القاىرة – مصر( ،طٔ)ٖٔٗٓ ،ىدٕٜٓٓ-م ،ص.ٜٚ
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( )ٔٚأثير الدين أبو عبد اهلل محمد بن يوسف األندلسي ،التفسير الكبير المسمى البحر المحيط ،دار إحيال التراث العربي ،بيروت
– لبنان ،ج ،ٙص.ٕٜٗ

( )ٔٛمحمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،ٜٔصٕ.ٖٔٙ-ٔٙ
( )ٜٔأبو داود ،سنن أبي داود ،باب التغميظ في االنتفال ،حديث (ٖ ،)ٕٕٙقال األلباني :حديث ضعيف.
(ٕٓ) شمس الدين السرخسي ،المبسوط ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنانٜٜٖٔ ،م ،جٗ ،صٖ.ٜٔ

(ٕٔ) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،دار إحيال التراث العربي ،ومؤسسة التاريخ العربي( ،طٕ) ،بيروت –
لبنانٔٗٔٛ ،ىد ،جٔ ،ص٘.ٕٜ

(ٕٕ) المعجم الوجيز ،مادة بصم ،مجمع المغة العربية ،شركة اإلعبلنات الشرقية ،القاىرة – مصرٜٜٔٗ ،م ،صٖ٘.
(ٖٕ) خميفة عمي الكعبي ،البصمة الوراثية وأثرىا عمى األحكام الفقيية ،دراسة فقيية مقارنة ،دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع،
اإلسكندرية – مصرٕٓٓٗ ،م ،ص.ٕٛ

(ٕٗ) مصباح عبد اليادي ،اًلستنساخ بين العمم والدين ،الدار العربية ،الدار العربية ،بيروت – لبنان( ،طٕ)ٜٜٜٔ ،م ،ص٘ٓٔ.

(ٕ٘) وىبة الزحيمي ،البصمة الوراثية ودورىا في اإلثبات ،بحوث مؤتمر اليندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات
العربية المتحدة ،كمية الشريعة والقانون ،المجمد الثاني ،صٔٔ٘

( )ٕٙالحمقة النقاشية حول اليندسة الوراثية والجنيوم البشري والعبلج الجيني ،الندوة الحادية عشرة ،لممنظمة اإلسبلمية لمعموم الطبية ،لمفترة من
ٖٕ–ٕ٘ جمادى الثانيةٜٔٗٔ ،ىد /الموافق ٖٔ–٘ٔ أكتوبر ٜٜٔٛم ،الكويت.

( )ٕٚالطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،ٕٙص.ٖٖٚ

الح ّكام في أصول األقضية ومناىج األحكام ،تحقيق :جمال مرعشمي ،دار عالم
( )ٕٛإبرىيم شمس الدين محمد بن فرحون ،تبصرة ُ
الكتب لمنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ٖٕٗٔىدٕٖٓٓ-م ،جٕ ،ص.ٔٔٛ

( )ٕٜالترمذي ،سنن الترمذي ،باب ما جال في :أن البينة عمى المدعي ،واليمين عمى المدعى عميو ،حديث (ٕٖٗٔ) ،قال الترمذي:
ىذا حديث حسن صحيح ،والعمل عمى ىذا عند أىل العمم من أصحاب النبي ، ،وغيرىم :أن البينة عمى المدعي ،واليمين

عمى المدعى عميو.

(ٖٓ) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،تحقيق :نايف بن أحمد الحمد ،طبع مجمع الفقو
اإلسبلمي ،جدة  -السعوديةٕٔٗٛ ،ىد ،ص.ٔٛ-ٔٚ

(ٖٔ) طنطاوي ،جوىري ،الجواىر في تفسير القرآن الكريم ،طبع مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده ،القاىرة – مصر،
ٖٔ٘ٔىد ،ج ،ٜٔصٕ٘ٔ.

(ٕٖ) البخاري ،صحيح البخاري ،باب شرال الممموك من الحربي وىبتو وعتقو ،حديث (.)ٕٕٔٛ
(ٖٖ) مسمم ،صحيح مسمم ،كتاب المعان ،حديث (ٗ.)ٜٔٗ
(ٖٗ) المرجع السابق ،حديث (٘.)ٜٔٗ

(ٖ٘) شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،دار الكتب العممية،
بيروت – لبنان ٘ٔٗٔىدٜٜٔٗ-م ،جٗ ،صٔ.ٜٗ

( )ٖٙالندوة العممية ،لممنظمة اإلسبلمية لمعموم الطبية ،حول الوراثة واليندسة الوراثية ،والجينيوم البشري ،والعبلج الجيني،

المنعقدة بالكويت ما بين ٖٕ–ٕ٘ جمادى الثاني ٜٔٗٔىد /الموافق ٖٔ–٘ٔ أكتوبر  ،ٜٜٔٛالموقع عمى الشبكة العنكبوتية

.www.islamset.com

( )ٖٚفريد واصل ،البصمة الوراثية ومجاًلت اًلستفادة منيا ،مجمة المجتمع الفقيي اإلسبلمي ،العدد  ،ٚٛ/ٔٚالسنة ٕ٘ٔٔٗ٘ ،ىد/
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسامة الزبابعة وفًصل الشىابكة وأمحد الزبابعة
ٖٕٓٓم ،جدة – السعودية.

( )ٖٛمحمد سميمان األشقر ،أبحاث اجتيادية في الفقو الطبي ،العدد  ،ٔٚصٗ ٕٙالسنة ٕ٘ٔٔٗ٘ ،ىدٕٖٓٓ-م ،جدة – السعودية.

( )ٖٜعمي محي الدين القرة داغي ،البصمة الوراثية من منظور الفقو اإلسالمي ،مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي ،العدد  ،ٔٙص،٘ٙ
السنة ٕٗٔٔٗٗ ،ىدٕٖٓٓ/م.

(ٓٗ) عبد الرشيد محمد أمين قاسم ،البصمة الوراثية وحجيتيا ،مجمة العدل ،العدد ٖٕ ،صٔ ٙرجب ٕ٘ٗٔىد ،و ازرة العدل السعودية،
الرياض – السعودية.

(ٔٗ) سعد الدين ىبللي ،البصمة الوراثية ومجاًلت اًلستفادة منيا ،أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقو اإلسبلمي،
مكة المكرمة ،مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي ،المجمد ٖ ،ص٘ ،ٙمكة المكرمة – السعوديةٕٕٓٓ ،م.

(ٕٗ) ينظر :ابن القيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،ص.ٕٔٙ

(ٖٗ) ينظر :ابن جزي ،القوانين الفقيية ،تحقيق :عبد الكريم الفضيمي ،المطبعة العصرية( ،طٔ) ،بيروت – لبنان ٕٓٓٓم،
صٕٓٗ .وابن رشد ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،نشر مكتبة الكميات األزىرية ،القاىرة – مصر ٖٔٛٙه ،جٕ،
ص.ٕٜٙ

(ٗٗ) ينظر :شمس الدين محمد الرممي ،نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،بيروت – لبنانٜٔٛٗ ،م،
ج ،ٛصٖٔ٘ .وكذلك :الشربيني ،مغني المحتاج ،جٗ ،ص.ٗٛٛ

(٘ٗ) ينظر :موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،المغني ،دار الفكر( ،طٔ)ٔٗٓ٘ ،ىد ،بيروت – لبنان،
ج٘ ،ص .ٚٙٙوكذلك المرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،عمى مذىب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل،
صححو وحققو :محمد حامد الفقي ،دار إحيال التراث العربي ،بيروت – لبنان ٓٓٗٔىدٜٔٛٓ-م ،ج ،ٙص٘٘ٗ.

( )ٗٙينظر :أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،المحمى باآلثار ،دار الجيل ،بيروت – لبنان ،جٔٔ ،صٖٕٓ.
( )ٗٚمحمد رشيد رضا ،تفسير المنار ،الييئة المصرية لمكتاب ،القاىرة – مصرٜٜٔٓ ،م ،جٕٔ ،صٕٕٔ.

( )ٗٛمحمد األمين بن محمد بن المختار الشنقيطي ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت – لبنانٔٗٔ٘ ،ىدٜٜٔ٘-م ،جٕ ،ص.ٕٔٚ-ٕٔٙ

( )ٜٗالبخاري ،صحيح البخاري ،باب القائف ،حديث (ٔ. )ٙٚٚ
(ٓ٘) مسمم ،صحيح مسمم ،كتاب المعان ،حديث (. )ٜٔٗٙ

(ٔ٘) ينظر لمزيد من التفصيل إلى المراجع اآلتية :الزرقاني ،شرح الزرقاني عمى موطأ مالك ،دار الفكر ،بيروت – لبنان ،د.ت،

جٗ ،صٕٔ .وكذلك :ابن رشد ،بداية المجتيد ونياية المتقصد ،مكتبة الكميات األزىرية ،القاىرة – مصرٖٔٛٙ ،ىد ،جٕ،

صٖٔ٘ .وكذلك :ابن فرحون ،تبصرة الح ّكام ،جٕ ،ص .ٜٔٓٓوكذلك :حجية إثبات النسب بالبصمة "دراسة فقيية مقارنة"،

جابر الحجاحجة ،وأسامة الربابعة ،بحث منشور في مجمة العموم الشرعية ،مجمة عممية محكمة تصدر عن جامعة القصيم -

السعودية ،المجمد السابع ،العدد األول ،صٔٔٗ ،محرم ٖ٘ٗٔىد /نوفمبر ٖٕٔٓم.

(ٕ٘) ينظر :عبلل الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ،بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع ،دار الكتاب العربي ٕٜٔٛم ،بيروت –

لبنان ،ج ،ٙصٕٗٗ .وكذلك :السمناني ،روضة القضاة ،تحقيق :صبلح الناىي ،مطبعة أسعد ،بغداد – العراقٜٔٚٓ ،م،
جٗ ،صٕٓٗٔ.

(ٖ٘) ينظر :أحمد بن يحيى المرتضى ،البحر الزخار ،مؤسسة الرسالة( ،طٕ) ،بيروت – لبنان ،جٖ ،صٗٗ.
(ٗ٘) الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٙصٕٗٗ .والسرخسي ،المبسوط ،ج ،ٔٚصٓ.ٚ

(٘٘) عمر بن محمد السبيل ،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخداميا في النسب والجناية ،أعمال وبحوث الدورة السادسة
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تطبًقات مقصد العزض املعاصزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشرة لممجمع الفقيي اإلسبلمي ،في مكة المكرمة ،التي عقدت في الفترة ما بين ٕٔ –  ٕٙشوال ٕٕٗٔىد  ٔٓ–٘ /يناير

ٕٕٓٓ ،المجمد الثالث.

( )٘ٙمحمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،ٔٙصٔٓٔ.

( )٘ٚينظر :عمر بن محمد السبيل ،البصمة الوراثيـة ومـدى مشـروعيتيا ،دار الفضديمة لمنشدر والتوزيدع ،الريداض – السدعوديةٕٖٔٗ ،ى د-
ٖٕٓٓم ،صٓ.ٚ

( )٘ٛالبخاري ،صحيح البخاري ،باب شرال الممموك من الحربي وىبتو وعتقو ،حديث (. )ٕٕٔٛ
( )ٜ٘المرجع السابق ،باب إذا عرض بنفي الولد ،حديث (ٖ٘ٓ٘) .
(ٓ )ٙينظر :السرخسي ،المبسوط ،ج ،ٔٚصٓ.ٚ

(ٔ )ٙمالك بن أنس ،الموطأ ،تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ،ورفاقو ،مؤسسة زايد بن سمطان آل نييان( ،طٔ) ٕٗٓٓم ،جٗ،
صٕ .ٔٓٚوكذلك البييقي ،السنن الصغرى ،طبع دار المعارف النظامية في اليند( ،طٔ)ٖٔٗٗ ،ىد ،جٖ ،صٕٕٖ.

(ٕ )ٙينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،ٛص .ٜٗٙوكذلك :السرخسي ،المبسوط ،ج ،ٔٚصٓ.ٚ

(ٖ )ٙقانون التنفيذ الشرعي رقم ٔٔ لسنة  ٕٓٓٙالمنشور في الجريدة الرسمية صٖٔ ٖٚٙ–ٚبتاريخ .ٕٓٓٙ/ٕ/ٛ

(ٗ )ٙقانون األحوال الشخصية األردني ،رقم (ٔ )ٙلسنة ٜٔٚٙم ،والمعدل بالقانون المؤقت ،رقم (ٕ )ٛلسنة ٕٔٓٓم ،المنشور
في العدد رقم ٕٗ٘ٗ ،في الجريدة الرسمية /بتاريخ ٖٕٔٓٓٔ/ٕٔ/م.

(٘ )ٙأعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة ،لممجمع الفقيي اإلسبلمي ،في مكة المكرمة ،التي عقدت في الفترة ما بين ٕٔ–ٕٙ
شوال ٕٕٗٔىد ٔٓ–٘ /يناير ٕٕٓٓم ،المجمد الثالث ،ص ،ٖٙٓ-ٖ٘ٛرابطة العالم اإلسبلمي ،المجمع الفقيي اإلسبلمي،

مكة المكرمة ،السعودية.

( )ٙٙمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ،أعالم الموقعين عن رب العالمين ،ضبط :محمد البغدادي ،دار الكتاب العربي( ،طٔ)،
ٔٗٔٙىد ،جٖ ،صٗٔ.

( )ٙٚوىبة الزحيمي ،اًلجتياد الفقيي الحديث منطمقاتو واتجاىاتو ،بحث منشور ،ضمن كتاب االجتياد الفقيي أي دور وأي
جديد ،تنسيق :محمد الروكي ،منشورات كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال ،الرباط ،المممكة

المغربيةٜٜٔٙ ،م ،صٗٗ.
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